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ABSTRACT

A STUDY ON CHURCH GROWTH THROUGH SOCIAL WORK AS CONTACT
POINT OF COMMUNITY
Young Won Lee
Liberty University School of Divinity, 2017
Mentor: Dr. Yoojung Lee

The objectives of this study is to provide a vision for developing the churches in South Korea and
to develop a method to recover the missional function of churches through non-profit organizations.
Although Korean churches have achieved a remarkable growth both quantitatively and qualitatively, they
have been busy maintaining their status in an immature fashion, resulting in the loss of their influence
around the rapidly diversifying world. This study aims to provide a direction and an alternative for the
church to recover its mission and approach to the world by studying the ministry associated with nonprofit organizations.
In order to achieve these goals, the researcher will present the kind of effects and fruits of
ministry that were obtained in the medical business and enterprise ministries, where he worked. Moreover,
the researcher will analyze how churches can effectively approach the daily lives of people through
business as mission by presenting case studies of churches that are conducting the mission work through
business. Through these, the researcher wants to find ways to restore the missional function of churches,
present the vision for churches to go into the world, and provide the theoretical and practical foundation
for the mission through social work.

Abstract length: 199 words
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ABSTRACT
초록

A STUDY ON CHURCH GROWTH THROUGH SOCIAL WORK AS A CONTACT
POINT OF COMMUNITY
지역 사회 접촉점으로서의 사회사업을 통한 교회성장 연구

Young Won Lee (이영원)
Liberty University School of Divinity, 2017
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee (이유정)
본 연구의 목적은 비영리단체를 통한 한국교회의 발전을 위한 비전 제시와 한국교회의 선교적 기능을
회복하기 위한 방법 개발에 있다.
그 동안 한국교회는 질적, 양적으로 놀라운 성장을 이루었지만 문화와 세상이 다변화된 이 시대 교회는
성숙하지 못한 모습으로, 현상유지에 급급함으로 세상을 향한 영향력은 상실되어 가고 있다. 이에 세상을
향해 나아가는 교회의 선교에 대한 사명을 회복하고, 어떻게 사역할 것인가를 비영리단체와 연계된
사역을 연구하여 선교적 교회로 나아갈 방향과 대안을 제시하고자 한다.
이를 위하여 본 연구자가 사역하였던 의료비즈니스사역과 현재 사역하고 있는 기업비즈니스사역을
중심으로 교회와 연계된 사역의 현장에 어떤 효과와 열매가 있었는지를 제시하고, 비즈니스선교를 통해
선교적 교회로서의 사역을 감당하고 있는 교회들의 사례를 통하여 어떻게 교회가 비즈니스선교와
연계하여 효과적으로 삶의 현장으로 나아갈 것인지 분석할 것이다. 이를 통해 교회의 선교적 기능이
회복될 방안을 찾고, 세상으로 나아가는 비전을 제시하고 사회사업을 통한 선교의 이론적, 실천적 근거를
마련하고자 한다.

초록 길이: 127 words
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION
Korean churches need to have an innovative mindset for the future, as well as expertise
to cope with their specialized mission so they can overcome the crisis of negative growth and
recover their growth. This study aimed to find a way to effectively manage practical social work
carried out by churches to recover the trust between church and society. The objectives of this
study were to find a way to influence society through leadership from churches and present a
practical means to apply Christian principles through the church to society.
The scope of the study is to examine how churches could strategically approach society
through social work. The limitation of the study is that it could only be applied to some churches,
so generalization might be difficult and as such, there may ensue negative or inappropriate
reactions. Still, the study aims to suggest solutions by church social work through the standard
church model.
The biblical basis of church growth shows that the effective strategy is to distribute the
workload well (Exodus 18:21); to have supervision and conviction (Exodus 39:42-43); to
consider the operation as a gift of God (Romans 12:6-8); to admit to limitations (Deuteronomy
1:9), and to plan ahead (Luke 14:28-30). Teamwork, which McGavran suggests is the principle
of evangelism in Acts, and the growth of Christian thinkers will be suggested as the theological
basis.
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CHAPTER 2
CONCEPT OF CHURCH GROWTH AND REVIEW ON THE GROWTH
OF KOREAN CHURCHES
The growth of the church is a directive from God, so the church has this as a mission.
Korean churches are not growing, however; instead, they are declining. Legitimate reasons may
be found. On the decline of churches, McGavran argues that this is occurring because of excuses.
The book of Acts shows that the appropriate growth pattern of the church is simultaneously
quantitative and qualitative. The Bible indicates that the growth of the church starts with
acknowledging the command of God (Matthew 28:19-20), doing the work of the Lord's ministry
(Matthew 28:19-20; Acts 1:8, 6:7), realizing the presence of the Holy Spirit (Acts 2:1-4; 4:8, 31,
33; 5:32; 6:10; 13:9; 26:29; 28:31), reading His word as the ultimate authority (Acts 6:7),
praying sincerely (Acts 4:24-30; Ephesians 6:12), training disciples (Matthew 28:18-20; John
15:7-17), and spreading the Gospel through evangelism by the congregation.
McGavran defines the growth of the church as a process of spiritual reproduction; Peter
Wagner, as the entire process of calling a person who does not have a personal relationship with
Jesus Christ to have a relationship with Him, and help the person become a member of the
church. Thom Rainer defines the growth of the church through the lens of biblical, social,
historical, and behavioral facets. These are the theoretical backgrounds of growth as explained
by church growth scholars.
The principles of church growth are listed in Harold L. Pickett's Ten Principles of Church
Growth. These ten principles are the leadership of a pastor, the utilization of spiritual resources,
Bible-based teaching, active participation in the laity, clear goals, mission strategy, good
facilities, group organization, the principle of social interest, and vision for mission. Other
xv

principles also include those from Church Growth in Acts, written by Yonghyo Lim. The book
defines seven main themes: biblical preaching, prayer, evangelism and missions, spiritual
worship and holy fellowship, effective leadership and administration, the Holy Spirit’s leading,
and teaching the Word and making disciples.
Church growth in Korea does not take place any longer due to the external environment
and internal conflicts of the church. The external environment includes secularization,
urbanization, and changes in the modern way of thinking due to postmodernism. The internal
conflicts include the absence of leadership, the tendency of factionalism, and the void of mission.
The justification of the church’s existence is to fulfill its mission as “the light and salt of
the world” as mentioned in Mark 5:13-16. Korean churches has lost their influence in the world
and their growth subsequently has stagnated, as if people did not want to be affected by salt that
had lost its taste.
This study discusses strategies for growing the church, taking into consideration the
essential aspects of the church and the modern era. Specifically, this study provides new
strategies for church growth in the 21st century by presenting and analyzing examples of growing
churches through the concept of a church’s social work. It is true that there is a fundamental
issue of connecting and integrating theology into the social work in order to grow the church.
However, the church’s works can only bear the fruit of growth if it is carried out with the formal
aid of the church structure; if it establishes itself as a professional field based on theology and
science through careful integration and separation of the two areas; and if it is motivated by love,
biblical teachings, and the commitment to evangelism, which are the core aspects of Christianity.
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CHAPTER 3
THEOLOGICAL SIGNIFICANCE AND CONCEPT FOR THE CHURCH’S SOCIAL WORK
Chapter 3 examines the direction and role of the workplace church based on Paul’s selfsupporting ministry and Calvin’s ecclesiology. Paul’s ministry had Jewish and Greek
backgrounds, and his work is reviewed through the interpretations of F. C. Baur, W. Bousset,
and A. Deissmann. The workplace church of Peter Wagner is evaluated with respect to the
aspects of evangelism at the workplace, workplace mission, evangelism as its own enterprise,
and the universal church, with a focus on Calvin’s ecclesiology. Moreover, these churches are
sorted into different roles of the church: as the ark of salvation, the source of the growth of faith,
the nexus for the evangelization of the world, and an organization with argument and
counterargument pairs split along Calvin's ecclesiology. Per theologians advocating for the
workplace church, it should direct both believers and unbelievers toward the kingdom of God, be
the main driver of social transformation, and complement the local church. Furthermore, it
should be able to give people the space to worship through life in general; help people maintain
harmonious personal relationships and serve each other through training; fulfill the social
responsibilities of serving; and expand the kingdom of God by spreading the good news.
This study evaluates theological premises to determine how to carry out the growth
strategy of Korean churches through social works. When the necessity of the social work is
evaluated based on these premises, it is evident that a church should lead in social works based
on the particular characteristics of the church, the main driver of the project, fully and flexibly
using given resources in creative forms. Churches should utilize social work as means to put into
practice their individual doctrines, belief systems, and values, as well as exhibit unique strengths
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of the church. Consequently, the social work of churches is distinctively different from that of
other organizations in a professional aspect. Social work in the church is defined as a ministry to
attain the knowledge and value standard of professional social work as a resource, help the
Church understand the needs of the area or community members, and try out different types of
works to meet the community’s needs. Moreover, this ministry can be used as preparation for
church members to effectively take the responsibility of service or social work.
Christian social work can generally be defined as “the social work done by people
having Christian faith and values.” On the other hand, church social work can be defined as “the
work done by social work experts, using a church or a denomination as a place of practice”
because it is a practical system with solid methods regardless of beliefs and values.
Churches should conduct social work because churches are supposed to fulfill social
work’s very role and mission, following the directive from Jesus to love their neighbors as
themselves. Jesus also commanded Christians to fulfill God’s will by meeting others’ needs,
understanding and forgiving them (Matthew 22: 34-40).
The advantages of social work done by churches is that the churches, as a nationwide
service network, can provide administrative organization, abundant facilities, rich human
resources, and plentiful supplies. The disadvantages are that churches can be aristocratic, overly
focused on evangelism over meeting practical needs, and the lack of experienced specialists.
Church social work can be classified into cultural, educational, and business enterprise
social work. Churches need to consider how to manage human resources, as well as how to
improve the efficiency of the organization and financial resources in terms of technical resources
and cooperation.
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CHAPTER 4
SURVEY AND STATISTICAL ANALYSIS FOR KOREAN CHURCH GROWTH
IN THE 21ST CENTURY
Of those surveyed in this study, 97% of respondents are male and 3% of respondents are
female. Additionally, 97% of respondents are between 46 and 65 years old. While all of the
respondents attend church, 94% are pastors or elders of their current churches. The minsters
(60%) does most of the serving, while service workers (14%) and teachers (13%) follows them
in terms of the number of participants in social work ministry.
As expected, 87% of the respondents answer that the Korean churches are in stagnation,
indicating the seriousness of the condition. They note that it is because of the slowed church
growth (17%) and the secularization of churches (17%). Further, 53% respond negatively to the
question asking if Korean churches are managed properly. A minority (17%) report that Korean
churches are undergoing change, and that they need to be changed from secularism and Worddriven reform (14%). A total of 44% and 33% of survey participants emphasize that the
education and organization of the Church should be changed, respectively, claiming that it is
necessary to reinforce educational duties (70%) and extend the church ministry (16%). In order
to fulfill these changes, churches need to have more human resources (64%), educational
resources (33%), and secure insufficient finance and human resources (64%).
Lastly, related to the subject of this dissertation, 83% of respondents aver that Korean
churches are in a total crisis. About 66% of those surveyed noted that it is due to the decrease of
the Christian population and 17% said it is due to poor quality clergy. They also respond that
churches should have better evangelism (54%) and education (40%) to take the responsibility of
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God’s work dynamically. Surprisingly, 66% of the respondents view that their churches do not
have missionary or evangelical functions, while 30% and 20% note that missionary support and
direct missionary activities, respectively, are the main activities of the church. In addition, 73%
of the respondents believe that it is possible to have non- or for-profit businesses play the
missionary role. They indicate that social welfare (77%) is feasible through the church
organization.
Furthermore, 63% consider that it would be possible for a church to invest or found an
enterprise with evangelistic, missional, and social work functions, and 73% agree that they
would approve if their churches tried to found one. Only 40% of the respondents know of a
practical social service associated with a church or an enterprise; 47% do not know of any cases.
Café operations is the most common form of enterprise (10%) followed by workplace ministry,
education ministry, hospital ministry, welfare corporation ministry, and community welfare
support, although these are few. Of all the respondents, 67% project that churches could grow
through an enterprise, and 74% utter that they would personally participate in such a ministry
(57% mention that they would do this because it could be a way to spread the gospel). Finally,
47% of respondents answer that church and corporate management should be separate, while
43% opine that they should be carried out together.
If the stagnation and crisis of Korean churches were recognized by church members, it
would be possible to see regrowth through social work as long as the ministry changes the
Church, has a common denominator with evangelism, and changes the church’s perception of the
community’s needs.
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CHAPTER 5
PRINCIPLES OF INVESTMENT THROUGH GROWTH CASES AND SURVEY ANALYSIS
Chapter 5 analyzes Sarang Community Church and Jiguchon Church as cases of church
growth through social work, comparing their strengths and weaknesses. Both churches reacted
sensitively to the needs of their local communities, supported their local educational sector
unstintingly, had good partnerships with local organizations, and worked through non-profit or
for-profit organizations.
Some social enterprises (e.g., DDutta! Rainbow Co., Ltd. by Chungju Female Church;
Mejanin Ecowon Co., Ltd by Nopun TTut Sungui Church; Goodwill Korea by Suwon Central
Baptist Church; Donong Salrim Co., Ltd. by Incheon Haein Church; and Coffee Mill Plus Co.,
Ltd by Incheon Hyosung Central Church) are mainly as operated as for-profit organizations.
These enterprises share many common features: understanding of a total mission, a clear
recognition of the needs of the local community, a persistent interest on the recovery and
independence of the disadvantaged, advice of professional managers for effective management,
confidence about the value of social profit enterprises, and a solid network among Christian
social for-profit enterprises. Social for-profit enterprises seek to accomplish social objectives,
and they need to cooperate actively to successfully achieve their goals.
The researcher analyzes the survey answers related to the objectives of this thesis
regarding survey respondents and the recognition of the Korean church’s growth. The researcher
further evaluates the status of Korean churches in society, as well as the possibility and range of
application of social work.

xxi

The researcher’s understanding of biblical investment principles for social work are
presented based on Proverbs 3:9-10 and 31:16, Matthew 6:31-33 and 25:14-29, Luke 19:12-26,
Philippians 4:19. He evaluates how to apply them to church growth to identify spiritual,
emotional, and relational needs and desires; collect the information of a region; and share the
information within the organization to facilitate growth. When applying these understandings to
church growth, the researcher also evaluates how to maximize the applied outcomes by
maintaining the right, servant-hearted attitude toward financial resources; the correct motivation
for investments; and the social investment and application of Christianity.
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CHAPTER 6
CONCLUSION
In the conclusion, the researcher proposes a practice model required for the social work
of 21st century Korean churches. The social work of Korean churches has both micro- and
macroscopic impact. Churches should be careful not to exceed their target operating scope, as
each church faces different situations and comes from unique backgrounds. For example, in the
microscopic aspect, the study location is a problem; the region can be divided into many areas
(e.g., metropolitan areas, small cities, agricultural areas, and fishing villages) which dictates the
community needs and thus the resources required to fill them. Therefore, the researcher cannot
suggest a fixed, one-size-fits-all model; church social work should be directed according to
church size.
This study has sought a way to fulfill God’s commands by bringing growth back into
21st century Korean churches and maintaining the kingdom of God. Case studies have been
reviewed based on biblical and theological principles, and it has been confirmed that church
growth should be achieved because it is God’s will. Concrete applications, concepts, and
categories were also listed. The biblical and theological backgrounds of biblical investment and
the concepts for growth according to God’s will have been discussed.
The results of this study are only the first steps in introducing an investment concept for
church growth. It will require practical analyses and theoretical systemization efforts. Future
studies should establish the concept of the social work and for-profit enterprise by refining the
theoretical system and practical analyses.
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제1장
서론

1. 문제 제기 진술

오늘날 한국교회는 성장을 위해 경영적 측면에서 엄청난 변화가 필요하다. 세상은 기업경영, 인재경영,
창조경영 등의 다양한 변화와 전략을 모색한다. 그러나 많은 목회자들은 아직도 시대에 맞지 않는
19 세기 목회를 하고 있다는 점에서 문제가 있다. 일부 교회와 목회자 자신이 직면하고 있는 목회의
다양한 경영문제를 여전히 회피하고 있으며, 미래에 대한 전략적인 마인드와 전문성이 없는 자세로
사역에 임하고 있고, 교회 경영적 측면에서 너무 안일하고, 위임된 권위로만 목회를 유지하려는 경향이
강하다. 그러나 이제는 19 세기식 목회사역에서 벗어나 21 세기 목회사역으로 나아가야 한다. 점진적인
변화가 아니라 새로운 도약을 해야 한다.
본 논문은 이러한 교회의 사회사업 측면에서 리더십이 어떻게 발휘되어야 21 세기에 맞는 교회의
사역을 효과적으로 감당할 수 있을 것인가를 연구하고, 사회와 기업과 교회를 포괄하는 기독교적
교회사회사업을 연구하여 교회의 리더십이 이 시대에 영향력을 나타낼 수 있는 방안을 살피고, 그 방향을
제시하는 것이 본 논문의 목적이다.
또한 한국교회의 성장을 위한 전략의 필요성을 살펴서 한국교회가 시대에 걸 맞는 사역을 펼쳐나갈
방안을 마련하고자 한다. 한국에 기독교가 전파된 이후 한국 교회는 실로 세계 기독교사에 유래가 없을
만큼 괄목할만한 질적 성장과 양적 성장을 이루었다. 그러나 최근의 급변하는 시대 사조는 한국교회와
목회자들에게 변화를 요구하고 있다. 안타까운 것은 한국교회가 사회의 전반적인 변화에 선도적인
역할을 하기보다는 오히려 성장 둔화와 더불어 지역 사회에 끼치는 영향력마저 그 힘을 잃어가고 있다.
이러한 현실은 목회자의 목회 사역 전반에 새로운 방향의 전환을 요구한다. 한국교회는 세상을 향해
나아가 빛과 소금의 역할을 감당하고 증인 된 삶을 살라는 성경의 명령에 부합하는 전략을 제시하지
못하고 있다. “오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와
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땅끝까지 이르러 내 증인 되리라 하시니라(행 1:8)” 말씀처럼 교회는 “안으로”만 모일 것이 아니라
땅끝을 향해 “밖으로” 나가야 한다. 그런데 “밖으로” 나가는 방법도 서툴고, 열정도 식었다. 복음에 대한
접촉점을 찾지 못하니 교회 성장은 둔화되었다. 오히려 교회는 사회의 지탄을 받고 있으며 ‘개독교’라는
수치스러운 호칭으로 공격 아닌 공격을 당하고 있다. 교회마다 대안을 찾으려고 몸부림치지만 상황은
갈수록 악화되고 있으며, 수많은 목회자들이 탈진하는 상황까지 이르렀다. 이런 상황에서 전통적인 복음
전파 접근방식은 한계가 있다. 대안이 필요하다.
다행스럽게도 최근 들어 복음전파 사역의 현장이 조금씩 변화가 일어나고 있다. 많은 전문인
사역자들이 자신의 직업을 통해 세상과의 접촉점을 넓혀가고 있다. 우리는 성경 속에서도 자비량, 혹은
자신의 전문성을 사역 현장에 사용한 인물들의 다양한 사례들을 볼 수 있다. 그 대표적인 예로 사도
바울(Apostle Paul)을 들 수 있다. 그의 생업은 ‘가죽 제조업’이었다. ‘천막 제조공’이라는 호칭은 장인들
사이에 특수화된 업종이 사용되던 당시 사회의 보편적 경향을 보여준다. 우리는 바울을 ‘천막
제조공’으로, 그리고 가죽으로 다른 상품을 만들었던 자로 묘사할 수 있다.1 물론 바울이 초대교회의
지원과 섬김을 받지 않은 것은 아니다. 그러나 위대한 신학자요 전도자 바울이 자신의 생업을 갖고
사역에 임했다는 사실은 그 누구도 부인할 수 없다. 그렇다면 오늘날 목회자들도 어려움만 호소할 것이
아니라 목회 전반의 혁신과 복음 전파를 위한 새로운 전략이 필요하다.
본 연구는 급변하는 시대적 상황 속에서 교회 혁신을 위한 대안의 하나로 교회 사회사업을 통한
성장전략을 제시하고, 이를 뒷받침 하는 성경적, 신학적 이론과, 이미 사회사업 활동을 잘 하고 있는
교회들의 사례연구를 통해 한국교회 적용 방안을 제시하는데 그 목적이 있다. 아직까지 한국교회는
사역과 사회사업에 대한 통합적 이해와 인식이 부족한 것이 현실이다. 그러나 우리 자신도 미처 인식하지
못하는 사이에 복음의 훌륭한 접촉점으로써의 사회사업 활동들이 많은 교회에서 이미 진행 되고 있다.
이제 교회의 사회사업 이슈를 수면 위로 끌어올려야 한다. 건강한 논의를 시작해야 한다. 가뜩이나
세상과의 접촉점을 잃은 한국교회가 사회사업을 전략적으로 활용한다면 교회 성장과 선교적 사명에
하나의 돌파구가 될 수 있을 것이다.

1) 이은재 편, 「기독교문장 대백과사전 제 7 권」 (서울: 성서연구사, 1993), 218.
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2. 범위와 한계에 대한 진술

본 연구논문의 범위는 경영의 영역 중에 교회가 할 수 있는 영리, 비영리 법인에 국한한다. 벽에
부딪친 한국교회가 새로운 성장동력을 찾기 위해 이러한 사회사업을 어떻게 전략적으로 활용할 것인가가
이 논문의 주된 고찰이다. 이러한 접근이 현재 한국교회 목회 정서에 일면 불편함을 줄 것이라고 본다.
하지만 성경적 근거가 있고, 신학적 논의도 활발하며, 건강한 사례들이 쏟아져 나오는 이슈에 대해
한국교회가 문을 걸어 잠그고 외면 한다면 그에 대한 대가를 반드시 치루게 될 것이다. 본 연구의 한계는
다음과 같다.
첫째, 이 연구는 본 연구자의 경험과 일부 모델 교회에 한정된 고찰이므로 본 논문의 주장을 모든
교회에 일반화 하기에는 다소 한계가 있다.
둘째, 본 연구는 교회의 사회사업을 통해 대 사회적인 접촉점을 찾아 교회 성장을 추구하는데 있다.
이러한 적용 또한 모든 교회가 일반적으로 적용하기에는 제한적인 면이 있다.
셋째, 일반화에 대한 반작용의 위험이다. 자칫 교회가 투자를 통해 이윤을 추구하는 공동체로 인식될
수 있는 위험성이 다분하다. 아직까지 한국교회의 일반적인 정서는 교회와 세상은 분리되어야 한다는 입
장이다. 교인들의 정서 또한 투자가 없는 교회 사회사업에 대해서는 관대한 편이나 교회의 투자를 통한
사회사업은 비판적이다.
또한 목회자들 사이에 교회 경영, 경영 전략 같은 단어들은 아직까지 생소하거나 일부 거부감을 주기
도 한다. 아직까지 이 분야에 충분한 연구가 이루어지지 않았고, 개념 정리도 부족한 현실이다. 세상의 경
영전략은 그 이론들이 잘 정리되고 비교 분석되어 있으나 교회경영전략연구는 상당한 시간적 조사와 실
태 분석이 요구된다. 이를 위해서는 실증적인 표본조사가 필요한데 교회의 사회사업이라는 생소한 측면
에 어떻게 접목하여 목회리더십에 기여하게 할 것인가에 대한 부분은 한계가 있을 것으로 보인다. 본 연
구자는 이 한계를 극복하기 위하여 표본 모델 교회를 선정하여 조사하고 분석함으로 표본 모델들의 교회
사회사업의 방식을 살펴볼 것이다.
결론적으로 본 논문에서는 교회의 사회사업을 통해 효과적인 사역을 감당하게 함으로 하나님의 교회
가 세상을 인도하는 지침이 되도록 하고 목회 리더십이 이를 이끌어가는 견인적 역할을 감당할 수 있기를
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기대한다. 그러나 분명한 것은 적용하기에는 다소 한계가 있을 수 있다는 것이다. 하지만 이미 다수의 교
회가 이를 교회 사역에 적용하여 실행하고 있기에 하나의 모델을 제안할 수 있을 것이다.

3. 성경적 신학적 근거

지금까지 한국교회의 목회는 주어진 목회사역에 충실하면 모든 것이 충족되었다고 평가되었다. 그러
나 교회 경영 전략이라는 측면에서는 그 연구 범위가 좁다. 세상은 경영을 연구하고 그 원리를 기업에 효
과적으로 적용함으로 성공하는 기업이 되려고 노력을 한다. 그렇다면 교회 경영도 당연히 연구 되고 적용
되는 것이 바람직할 것이다. 그러나 교회 경영과 관련된 자료나 연구자료들이 부족하므로 본 연구자는 교
회 경영의 타당성을 제시하기 위하여 성경적 요인과 경영학적 요인을 접목해서 경영의 핵심원리들을 살
피고 구체적인 실천 과제를 제시하고 참고 문헌들을 통하여 그 근거들을 본 연구의 논의를 제시할 것이다.
먼저 서론부에서는 경영에 대한 성격적인 근거를 제시하고 교회성장에 대한 성경적 근거와 그 이론들
은 제2장에서 살피도록 하겠다. 그럼 경영에 대한 성경적인 근거는 무엇인가? 간단히 정리하면 먼저 효과
적인 경영은 첫째로 작업량을 잘 분해하는 것이다(출 18:21). 둘째는 감독과 확신을 포함한다는 것이다
(출 39:42-43). 셋째는 경영은 하나님의 선물이라는 것이다(롬 12:6-8). 이를 바탕으로 효과적인 경영자
는 자신의 한계를 인정하고(신 1:9), 미리 계획을 세우는 자(눅 14:28-30)가 좋은 경영자인 것이다.
분명한 것은 이전의 스타일로는 목회, 즉 교회를 이끌어 나갈 수 없을 것이다. 특히 경영적 측면에서
엄청난 변화가 요구되고 있기 때문이다. 이러한 변화의 요구에 목회자는 교회와 자신이 당면하고 있는 문
제를 역사의식과 비판의식을 가지고 바라볼 수 있어야 할 것이며, 미래 목회에 대한 전략적인 경영 마인
드를 가져야 할 것이다. 그리고 교회관에 대한 일대 전환 즉, 목회자 자신 중심의 목회가 아닌 하나님 중
심의 목회가 회복되어야 할 것이다. 그리고 지금 한국교회에 필요한 인물은 정치나 권위를 통해서 자신을
세우는 사람이 아니라 겸손과 전문성을 가지고 이 시대를 준비하는 사람일 것이다. 목회자가 교회 경영을
잘하려는 것은 결코 이름 있는 관리자가 되기 위한 것은 분명 아니다. 하지만 한국교회의 목회자들을 보
면 행정가는 많지만 하나님의 뜻을 따르는 참된 의미의 교회 경영자는 적다는 생각이 든다.
교회 운영에도 경영 마인드가 필요하다는 논리도 틀리지 않은 말이다. 예산집행이나 대내외적인 사업,
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교회 관리, 고용, 증축 또는 신축 등 역이 재정이 빠질 수 없기 때문이다. 곧 교회도 사려 깊은 예산이나
사업 계획이 없거나 현실성 없는 과욕을 갖게 되면 어려움을 당할 수 있다. 물론 교회와 기업을 동일선상
에 놓고 이해하자는 것은 결코 아니다. 하나님의 계산법은 분명 인간의 계산법과 다르다. 그러나 수 많은
교회에서 경영 실패의 결과로 성도들이 상처를 입었다는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 그래서 교회도
합리적인 경영 개념이 필요하다. 단순히 재정, 인력 운영 만을 말하는 것이 아니다. 교회의 양적 성장과
질적 성장을 균등하게 이루어 갈 수 있는 경영이 필요하고 이를 위한 노력이 수반되어야 한다.
본 연구자가 가장 고민한 부분이 바른 경영으로 인해 교회의 성장도 가져온 교회들의 사례연구다.
특히 영리적, 비영리적인 기업을 통한 성장이라는 민감한 이슈를 과연 성경적, 신학적으로 어떻게 그
근거를 제시할 수 있을까? 하는 부분이다. 실재 목회 현장에서는 매일 직면해야 하는 현실적인 필요인데
이에 대한 구체적인 관심이나 문헌 자료, 선행 연구는 매우 부족한 것이 한국교회 실정이다. 특히 교회의
재무를 다루는 부분은 복잡한 세무법적 이슈를 넘어 도덕성, 성결성과도 연관된 영역이기에 본의 아니게
회피하게 되는 것도 사실이다. 본 연구자는 2 장에서 이 부분에 대해 성경적 근거와 학자들의 이론적
근거를 조심스럽게 제시할 것이다.
교회성장의 두 가지 측면, 즉 양적 성장과 질적 성장이 영리, 비영리 기업 운영과 과연 어떤
상관관계가 있을까? 물론 성경에는 오늘날 우리가 사용하는 ‘영리’, ‘비영리’, ‘기업’이라는 단어를 찾을
수 없다. 그러나 도널드 A. 맥가브란(Donald A. McGavran)이 사도행전을 통해 수립한 집단 개종
운동(people movement)이라는 선교 이론과, 이를 통해 사도행전에 나타난 복음전파의 원리가 동역
원리(team work) 였음을 발견해 낸 것처럼, 성경의 많은 부분에서 오늘 우리에게 익숙한 경영적 원리가
녹아 있음을 알 수 있다. 복음이 확장되는 과정에서 그러한 원리들이 중요한 역할을 한 것이 피할 수 없는
사실이다. 왜냐하면 하나님 나라의 확장은 결국 인간을 통해 이뤄지고, 그 사역은 교회라는 공동체를
통해 결국 유기적인 팀 단위로 진행되어야 효과적이기 때문이다. 한 예로 바울과 바나바가 미성숙한
마가의 문제로 인해 다툼이 일어났고, 결국 두 사람의 사역은 분립되었다. 하지만 마가는 바나바의
신실한 지도 아래 결국 성숙한 지도자로 세워졌고, 나중에 바울은 마가를 자신의 동역자로 인정하게
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되었다. 결국 성격이 다른 바울과 바나바의 팀 사역은 힘든 과정을 통해서 또 다른 차원의 동역의 결실을
맺은 것이다(골 4:10; 딤후 4:11; 벧전 5:13).
회사의 설립자나 직원이 그룹 단위와 동역 원리에 의해 선교 전략을 수행할 수 있는 조직이 ‘선교
기업’과 ‘기업 선교’이다. 기업을 통한 교회 성장전략 역시도 최우선의 활동이 복음 증거에 있으며 이
복음 증거의 결과가 바로 교회의 성장이라는 결과물로 이어질 수 있다. 향후 교회 경제, 경영의
영역에서도 성경적, 신학적 관점으로 좀 더 깊은 연구가 필요한 것만은 분명하다.

4. 연구방법

본 연구의 이론적인 배경은 교회성장과 관련된 이론과 실증적 연구결과들을 분석하여 고찰하고
일부분의 자료는 인터넷상의 자료들과 학위 논문들을 참고하였으며, 본 연구의 실증적인 분석자료는
설문을 통하여 현재 사역에 전임하고 있는 교역자, 교회의 중직자와 직분자, 일반 성도를 대상으로
나이는 18 세에서 65 세로 한정하여 설문한 자료를 32 SPSS 12.0.0.1 통계분석프로그램을 이용하여
분석하였다.
또한 본 연구의 연구 범위를 결정함에 있어서 성경의 범주에서 먼저 경영의 큰 핵심을 찾고, 교회
경영의 구체적 사례들을 찾아 분석하기 위하여 비교하여 제시할 것이다. 이를 위해 세상의 경영전략과
성경의 경영전략을 비교 분석하기 위하여 경영과 관련된 문헌을 참조할 것이며, 성경 본문,
설문조사자료들을 활용할 것이다. 또한 시간적(설문), 대상적(교회) 범위로 나누어 그 범위를 정하였으며
시간적으로는 2016 년 10 월 1 일부터 10 월 31 일까지로 하였으며, 대상적으로는 한국교회의 성공한
모델 교회의 비영리 기업과 영리 기업의 성장사례들과 본 연구자가 직접 사역하였고, 현재 사역하고 있는
목회 현장을 기준으로 선정하여 이를 사례로 제시하였다.

5. 문헌 검토

15 종류의 문헌을 분석하여 논문에 참조하였다. 특히 교회성장에 대한 연구는 학자들의 견해가 다양
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하지만 그 정의와 원리, 방법론은 대부분 일치한다. 본 연구자는 성경적 근거에 무리만 없다면 받아들이
는데 어려움이 없다고 본다. 본 논문은 교회성장에 관한 문헌들 가운데 성장 전략에 관한 서적들을 중심
으로 검토 할 것이다.
먼저 살펴볼 문헌은 피터 C. 와그너(Peter C. Wagner), 톰 S. 레이너(Thom S. Rainer), 엘머 L.
타운즈(Elmer L. Towns)가 공동저자인 「교회성장의 장벽을 극복하라」이다. 이 문헌의 내용은
제 1 부를 와그너가 소형 교회의 200 명 장벽 극복하기라는 주제로 저술하고, 제 2 부는 레이너가 중형
교회의 400 명 장벽 극복하기라는 주제로 저술하며, 제 3 부는 타운즈가 대형교회의 1,000 명 장벽
극복하기라는 주제로 저술한 서적이다. 본 문헌을 통하여 교회가 성장하기 위해서는 성장을 막는 장벽을
극복해야 하는 데 그 장벽이 무엇인지, 그리고 극복하기 위한 노력과 행동은 무엇인지, 10 가지
점검사항들을 살피고 교회성장의 이론적인 근거들을 인용할 것이며, 교회성장의 필요성에 대한 근거들을
인용하여 본 논문을 전개해 나갈 것이다.
두 번째 문헌은 해롤드 L. 픽켓트(Harold L. Fickett)의 「교회성장의 10 가지 원리」이다. 이 책에서
저자는 성장하는 교회를 살펴보면 보통 강력하고 적극적인 목회자가 있으며, 현재 사용하고 있는
방법들이 효과가 미미하면 과감하게 새로운 시도를 모색하고, 교회내의 영적인 자원을 잘 활용하며,
성경을 교회성장의 관점에서 방대한 정보와 원리를 발견하고 잃어버린 자에 대한 과심을 촉구한다. 또한
교회 내에 자원을 발굴해 훈련시키고 목표를 명확하게 하여 평신도의 갈망이 더해져야 할 것을 말한다.
즉 목표 성취를 위해 그에 상응하는 대가를 지불해야 교회가 성장한다는 것이다. 그리고 특별히 사회적
관심을 가지는 교회가 성장한다고 하는 부분에서는 분명 교회가 속한 지역의 필요를 살피고 이를
교회성장의 동력으로 이용할 수 있다면 이 또한 긍정적인 교회성장의 요인 될 것이며 교회성장은
이루어져 갈 것을 저자는 말한다. 연구자는 교회성장이 어떻게 성장해 가는 것이 바른 것인가에 것을 본
문헌을 통해 살피고 인용을 통해 바르게 성장하는 교회의 동력의 무엇인가에 대한 근거를 제시할 것이다.
세 번째 문헌은 크리스천 A. 슈바르츠(Christian A. Schwarz)의 「자연적 교회성장」이다. 이
문헌에서 저자는 건강한 교회의 질적 특성 8 가지2를 제시하는데 그 첫 번째는 사역자를 세우는 지도력,

2) Christian A. Schwarz, 「자연적 교회성장」, 윤수인 역외 (고양: 도서출판 NCD, 1999), 15-36.
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두 번째는 은사 중심적 사역, 세 번째는 열정적 영성, 네 번째는 기능적 조직, 다섯 번째는 영감 있는 예배,
여섯 번째는 전인적 소그룹, 일곱 번째는 필요 중심적 전도, 여덟 번째는 사랑의 관계로 제시한다. 그리고
이를 위한 적용 원리로서 저자는 6 가지의 생명체 원리를 제시하는데 상호의존적 원리, 번식의 원리,
에너지 전환의 원리, 다목적성의 원리, 공생의 원리, 기능의 원리를 통해 이루어 가야 할 것을 말한다.
그리고 저자는 이 6 가지 원리 중 그 어느 원리 하나라도 무시되어서는 안된다고 말한다. 즉 교회는
균형 잡힌 6 가지의 원리를 통해서 건강한 교회로 성장할 수 있다고 말하면서 복음의 본질적인 요소는
불변하지만 다양한 것을 교회가 수용하고 접목할 수 있는 패러다임의 전환은 수시로 이루어져야 한다고
한다. 즉 직선적인 사고방식과 순환적 사고방식이 적용될 때 건강한 교회로 성장할 수 있다는 것이다.
그리고 이어서 건강한 교회로 나아가기 위한 10 가지 실천단계3를 제시하고 있다. 연구자는 본 문헌을
통해 교회 성장하는 원리들을 인용하여 다양성과 수용할 수 있는 적용범위들을 찾아 인용하여 본 논문을
전개해 나갈 것이다.
네 번째 문헌은 도널드 A. 맥가브란(Donald A. McGavarn)의 「교회 성장학」이다. 저자는 서문에서
이 책의 저술 목적을, 잘못된 신학 이론에 근거한 선교회들의 활동이 복음전도의 위대한 운동에서 떠나
자선사업과 사회참여를 위해 조직화 되어가고 있는 현상을 바로잡기 위한 것이라 말한다. 그리고 선교와
교회성장과 관련된 수많은 요인들 즉 경제, 정치, 문화적 요인을 포괄하는 사회학적 요인뿐만 아니라
인류학과 역사적 및 인간적 요인 등에 대한 그의 오랜 선교 사역의 경험과 다양하고 상세한 자료를
제공함으로써 선교에 대한 안목을 넓혀 주었다. 그가 복음주의적 입장에서 선교를 체계화한 내용들을
살펴보면서 교회성장에 대한 원리와 근거들을 찾아보고자 한다.
다섯 번째 문헌은 피터 C. 와그너(Peter C. Wagner)의 「일터 교회가 오고 있다」이다. 저자는 예수
그리스도의 진실한 교회란 보통 ‘교회’하면 떠오르는 즉, 주일에 성도들이 모여 예배 드리는 그런 형태의
교회뿐 아니라 월요일부터 토요일까지 성도들이 각자 일터에 흩어져서 세워나가는 교회도 있다고 말하고
있다.4 그러한 교회를 ‘일터 교회’라 하고 그 ‘일터 교회’는 아담이 사단에게 빼앗긴 세상을 다스리는

3) Ibid., 106-24.
4) Peter C. Wagner,「일터 교회가 오고 있다」, 이건호 역 (과천: WLI Korea, 2007), 12.
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권세를 다시 취하기 위한 영적 전투에 임해야 한다고 주장한다.5 이러한 사회의 변혁은 ‘일터 교회’와
‘부의 이동’이라는 두 개의 기둥으로 이루어진다. 우리의 일터를 교회로 변혁시켜 그 일터에서 하나님의
부름을 이해할 수 있도록 해야 한다고 말한다. 본 문헌을 통하여 연구자는 교회 형태에 대한 새로운
개념을 성경적, 역사적, 사회학적으로 살펴 교회성장에 대한 관점을 찾아보고자 한다. 여섯 째 문헌은
임영효의 「사도행전에서의 선교와 교회성장」으로 사도행전에서 나타나는 선교를 통한 교회성장의
개념들을 살펴보고 이를 통하여 성경적, 신학적 근거들을 살펴 그 적용 방안을 제사할 것이다.
지금부터는 교회와 사회사업간의 관계와 신학적 배경에 관한 문헌들이다. 일곱 번째는 송인규의
「예배당 중심의 기독교를 탈피하라」이다. 이 문헌을 통해 연구자는 교회가 어떻게 사회사업을 위하여
교회 밖의 사역에 그 역량을 집중할 수 있을 것인가에 관한 방법을 찾아 그 방안을 제시할 것이다. 여덟
번째는 로널드 F. 호크(Ronald F. Hock)가 쓴 「바울 선교의 사회적 상황」이다. 이 문헌을 통하여 사도
바울의 자비량 목회의 배경을 유대적 배경과 헬라적 배경으로 나누어 살펴보고 자비량의 개념에 대한
성경적인 개념들을 살펴볼 것이다. 아홉 번째는 존 칼빈 (John Calvin)의 「기독교강요」다. 이 책을 통해
칼빈의 교회론에 근거한 일터 교회와 피터 와그너의 일터 교회에 대한 성경적인 배경과 개념, 그리고
신학적인 근거들을 상호 비교함으로 일터 교회에 대한 근거와 성장 개념으로 이끌어 가는 논지로 삼을
것이다.
열 번째 문헌은 다이애너 R. 갈랜드 (Diana R. Garland)가 쓴 「교회 사회사업」이다. 이 문헌을
통하여 교회의 사회사업은 구제나 봉사가 아닌 서비스적인 구체적 전문 사회사업이라는 관점을
한국교회가 어떻게 실천해야 할 것인가에 대한 제시를 할 것이다. 열 한 번째 문헌은 박종삼이 쓴 「교회
사회봉사 이해와 실천」이다. 이 문헌을 통하여 한국교회의 사회봉사에 대한 신학적인 정립과
사회봉사의 대상에 대한 성경적인 조명을 찾아보고 한국교회의 사회봉사의 방향을 설정하는데 기초가
되는 방향을 찾아 볼 것이다. 열 두 번째 문헌은 이요섭의 「현대인을 위한 교회 경영원론」으로써, 교회
경영과 관계 되어진 계획, 조직, 직분 등 교회 경영 관리 측면의 여러 방면들을 살펴서 본 연구에
적용하고자 한다.

5) Ibid., 13.

10
열 세 번째는 에이미 도미니(Amy Domini)가 쓴 「사회 책임투자」라는 문헌으로 투자에 대한 명확한
의식을 가지고 투자대상과 방식을 선택하는 전문적인 방향을 살펴보고 사회책임투자를 통한 긍정적인
변화들을 살펴보고자 한다. 열 네 번째 문헌은 켄츠 A. 엘드레드(Kenneth A. Eldred)가 쓴 「비즈니스
미션」이라는 문헌을 통해서 비즈니스 선교에 대해서 살피고, 비즈니스 선교가 직업 선교와 다른 점을
설명하고 비즈니스 선교를 통해 교회의 부흥을 이루어가는 내용을 살펴보고자 한다. 열 다섯 번째 문헌은
리처드 C. 츄잉(Richard C. Chewing)이 쓴「기업 경영과 성경적 원리」이다. 각 분야의 경제전문가
14 명이 제시하는 경영에 필요한 성경적 원리와 실제적인 적용 방법을 살펴보고 경영에서부터 관리에
이르는 전반적인 문제들을 살펴보고자 한다. 그 외에도 본 논문의 이론적 근거를 주는 다양한 간행물,
아티클, 논문 등의 문헌들과 인터넷 자료들을 연구했다.

제2장
교회성장 개념과 한국교회 성장 고찰

교회성장은 하나님의 부름을 입은 공동체로서 부르신 이의 명령이다. 그리고 그리스도의 몸으로서
교회에 위탁하신 지상명령에 순종하여 복음을 증거해야만 하는 사명을 교회는 가지게 된다. 즉 교회는
생명체이므로 생명의 원리에 따라 성장해야만 한다. 성장하지 않으면 생명이 아니기 때문이다. 동시에
교회성장에 대한 지상명령은 양적, 질적, 선교적 성장의 개념을 모두 포함한다. 특히 교회 성장이라는 이
말은 목회 성공이라는 말과 연결될 정도로 빈번하게 사용되고 있다. 그래서 목회자라면 누구든지
교회성장을 이루어가기 위하여 노심초사하는 것이 당연한 일이다. 물론 목회에 성공과 실패가 있다는
말은 본 연구자도 동의하지 않는 부분이다. 그런데 문제는 한국교회들이 그동안 성장을 이루어 왔다고
하지만 최근 실제적으로 성장보다는 정체현상이나 감소하는 모습을 보이고 있다.
왜 한국교회가 성장을 이루지 못하고 감소추세로 돌아선 것인가? 배종석, 양혁승, 류지성 3 인은
한국교회의 문제점을 6 가지로 지적했다. 첫째, 한국교회가 예수 그리스도의 머리 되심을 인정하고 있지
않다. 둘째, 물량주의와 성장 지상주의에 병들어 있다. 셋째, 목회자와 당회 중심의 교회 운영이 갖는
폐해다. 넷째, 직분 제도가 세속화 되었다. 다섯째, 즉흥적이고 주먹구구식 교회 운영이다. 여섯째,
지나치게 내부 지향적이고 개교회주의적이다.6
맥가브란은 교회 성장이 이루어지지 않는 것에 대하여 이렇게 말한다:

변명과 핑계가 쌓이고 쌓여 마침내 그리스도인들은 화강석과 철 빗장으로 튼튼히 강화한 높이
20 피트, 두께 30 피트의 장벽에 둘러 싸인 것과 같이 되었다. 그리스도인들은 벽으로 차단 되어서
가능성과 기회를 볼 수 없게 되어 버렸고 불행스럽게도 그들은 무 성장의 뜰에서 안락을 누리고
있었다. 교회가 성장 할 수 있으려면 이러한 변명, 합리화, 방어적 사고방식의 장벽(흔히는 성경에
잘못 근거해 있는 수가 많다)이 깨뜨려져야 한다. 여기에 따라 수많은 교회들이 이들과 함께
존립하고 있다. 하지만 수많은 교회들 중 과연 바른 교회로서 올바로 성장하고 있는 교회들이
얼마나 될지 의심스럽다.7

6) 배종석 외 2 인,「건강한 교회 이렇게 세운다」(한국기독학생회, 2008), 11-3.
7) Donald A. McGavran & Winfield C. Arn, 「교회성장의 열 단계」, 오태용 역 (서울: 생명의 말씀사, 1987), 10.
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여러 가지 정황을 통해 한국교회는 현재 심각한 병이 있음을 알 수 있다. 그 중에서도 가장 심각한
병은 성장지상주의이다. 목회에서 가장 중요한 본질은 빠뜨린 채 ‘고객을 유치 하듯, 팔려는 상품을
고객에게 알리듯, 교회는 진리가 아닌 다른 것에 더 치중’하고 있는 것이다.8
결국 이러다 한국교회는 마이너스 성장으로 바뀌었고, 오히려 성도들이 천주교나 불교로의 개종이
늘어가는 것이 오늘의 현실이다. 이는 교회가 교회로서의 역할을 감당하지 못한 결과이다. 성경적 원리에
따른 교회 성장에 실패한 결과이다. 이제 본 연구자는 교회성장의 본질과 성경적 교회 성장 원리에 대에
고찰하고자 한다.

1. 교회성장의 성경적 근거

사도행전은 교회 성장이 어떤 형태로 일어났는지 가장 잘 보여주는 성경 본문이다. 임영효는
「사도행전에서의 선교와 교회 성장」이라는 자신의 저서에서 ‘사도행전은 우리에게 초대 교회가 어떻게,
그리고 왜 그토록 주목할 만한 성장을 거둘 수 있었는지에 대한 필요한 통찰력을 제공 한다’고 언급했다.9
사도행전에 나타난 초대교회 성장의 특징은 양적 성장과 질적 성장이 함께 나타났다는 사실이다. 그
외에서 신약성경에는 이러한 원리를 뒷받침 해주는 본문들이 존재한다(마 28:19-20; 막 16:15; 눅 15:7;
요 17:18-19, 엡 1:4-10 등). 이렇게 신약 성경 전체를 통해 우리가 알 수 있는 것은 교회성장에 있어서
양적 성장과 질적 성장은 선택 사항이 아니라 필수 사항이라는 사실이다.
맥가브란은 교회성장을 다음과 같이 정의했다. “교회성장이란 예수 그리스도와 아직 아무런 개인적
관계를 가지고 있지 않은 사람들로 하여금 그와 더불어 교제를 가지도록 해주며 교회의 책임 있는 교인이
되도록 만들어 주는데 관련된 모든 사항을 의미한다”라고 정의한다.10 또한 와그너는 “교회성장이란
그리스도와의 만남이 없던 사람들을 그와의 개인적인 관계로 인도하고 또 그들을 책임감 있는 교회의

8) 옥성호,「마케팅에 물든 부족한 기독교」(서울: 부흥과 개혁, 2008), 51.
9) 임영효,「사도행전에서의 선교와 교회성장」(서울: 쿰란출판사, 2001), 148.
10) Peter C. Wagner, 「교회성장학 개론」, 이재범 역 (서울: 나단출판사, 2006), 11.
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구성원으로 만들어 나가는데 필요한 모든 것을 포함하는 것”이라고 정의했다.11 위 두 사람의 정의를
통해 교회 성장은 ‘예수 그리스도와 아무런 관계가 없는 사람들을 예수 그리스도와의 개인적인 관계성을
맺게 하고 교인(구성원)이 되도록 하는 모든 것’이라고 정의할 수 있다. 방지형은 “교회성장은 용어
그대로 교회성장에 관한 실천 목회의 일부분”으로 보기도 한다.12 그렇다면 성경적 교회성장은 무엇인지
몇 가지로 고찰해 보고자 한다.

1) 성경적 교회성장은 하나님의 명령에서 시작된다.
교회성장이란 단지 교회를 확장시키는 것만이 아니다. 오히려 교회의 존재 목적과 긴밀한 연계성이
있다. 교회의 존재 목적은 그리스도께서 승천하시기 직전 제자들에게 남기신 유언, 즉 지상명령으로
불리우는 마태복음 28 장 19, 20 절에서 찾을 수 있다. 교회의 사명인 이 말씀을 순종하고 지킬 때 교회는
교회로서의 존재 목적을 다하는 것이다. 그럴 때 성경적인 교회성장은 자연스럽게 이루어지는 것이다.
이 구절에는 ‘가라’, ‘제자를 삼아’, ‘세례를 주고’, ‘가르쳐 지키게 하라’라는 명령이 있다. 결국 ‘제자
삼으라’는 그리스도의 지상명령을 준행하는 행위는 자연스럽게 교회성장과 직결된다. 예수를 믿어
생명을 얻고 그 생명을 예수님의 장성한 분량까지 이르게 하는 성장의 개념은 성경 전체의 메시지이자
교회성장의 주요 원리이다. 그러므로 성경적인 교회성장은 오직 그리스도의 명령에 기초 되어진다.

2) 성경적 교회성장은 주님의 사역을 행하는 것이다.
예수님은 열 두 제자를 집중적으로 훈련하셨다. 이것을 일컬어 ‘제자훈련’이라 한다. 그분의
제자훈련은 복음의 확산이라는 교회성장 원리와 연결된다. 복음의 확산이라는 용어 속에는 교회의 질적
성장과 양적 성장이라는 개념이 포함된다. 예수께서 열 두 명의 제자를 선택하시기 전에 그분은 대중과
무리를 직접 찾아가 복음을 전하셨다. 예수님의 사역은 소그룹 제자훈련 사역과 불특정 다수인 대중을
대상으로 한 복음전파 사역을 함께 행하셨다. 성경적인 교회성장은 이러한 맥락에서 이해 되어져야 한다.

11) Gary L. McIntosh, 「성경적 교회성장」, 이재강 역 (서울: 크리스챤출판사, 2008), 16.
12) 방지형, 「영성적 교회성장」(인천: 도서출판 영성, 2001), 241.
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사람들을 고객들로 불러 모으는 것이 아니라, 한 사람 한 사람을 천하보다 귀한 인격체로서 바라보고,
이들이 그리스도의 제자가 될 수 있도록 복음으로 지도하는 사역이 있을 때 성경적 교회 성장이 일어나게
되는 것이다(마 28:19-20; 행 1:8).

3) 성경적 교회성장은 성령의 임재를 통해 실현된다.
사도행전 1 장 8 절에서 성령은 교회의 창시자요, 사도는 그리스도 교회의 대표자요, 그리스도는
기독교 메시지의 핵심이며, 사도들의 증언은 신적 목적을 이루는 중요한 수단이며, 모든 세상이 복음
선포의 활동 영역임을 알 수 있다. 사도행전에는 거의 매 장마다 성령께서 행하신 기사와 표적으로
복음이 전파되고 교회가 성장하는 모습이 반복해서 나타나고 있다. 즉 회심과 부흥의 역사는 전적으로
성령의 임재로 말미암은 것이다. 그래서 사도행전은 성령 행전이라고 불리우기도 한다.
그러므로 성경적인 교회성장을 원한다면 성령의 임재하심에 더 많은 관심을 기울여야 할 것이다.
예수님은 만민에게 복음을 전하라는 명령과 함께 성령의 능력이 우리에게 주어질 것을 말씀하셨다.
성령의 초자연적인 능력과 역사가 일어날 때 교회는 자연스럽게 성장하는 것이다. 이에 대하여 임영효는
다음과 같이 서술한다. ‘성령은 제자들에게 증거와 말씀 선포를 위하여 그들이 이전에 알지 못했던
권능을 부여하셨다.(행 2:1~4; 4:8, 31, 33; 5:32; 6:10; 13:9; 26:29; 28:31). 또한 신자들의 복음
증거는 예수의 영으로 충만한 심령으로 이루어졌던 자발적인 발로였다. 성령은 교회의 순결을 지키도록
역사하셨고(행 5:1~11), 스데반으로 하여금 그에게 퍼부어지는 비난을 물리치도록 그를 능하게
하셨다(행 6:10). 성령은 빌립을 사마리아로 이끄셨고(행 8:5), 빌립을 불러 에디오피아 내시에게 복음을
전하게 하셨으며(행 8:29), 다시 그를 이끌어 가이사랴 먼 도시까지 복음을 전하게 하셨다(행 8:39~40).
핍박을 당할 때에는 성령이 교회를 위로하셨다(행 9:31). 이러한 성령의 사역의 직접적인 결과로 초대
교회는 지속적으로 성장하였다’고 설명을 하였다.13 이상을 통해서 온전한 복음전파와 제자 삼는 사역을
통한 성경적인 교회성장은 성령의 임재하심을 통하여만 가능함을 알 수 있다.

13) 임영효,「사도행전에서의 선교와 교회성장」, 170.
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4) 성경적 교회성장은 하나님의 말씀에서 출발된다.
하나님은 우리들에게 하나님을 알 수 있는 계시를 주셨다. 여기에는 ‘일반 계시’와 ‘특별 계시’가 있다.
일반 계시를 통해 하나님은 하나님의 진리를 자연과 역사와 인간들의 삶을 통해 교통하신다. 시편기자는
하나님에 대한 많은 것을 자연을 통해 알 수 있다고 말한다. ‘하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그
손으로 하신 일을 나타내는도다’(시 19:1). 또한 하나님은 역사를 통해 말씀하신다.
일반 계시를 통해 얻은 지식도 하나님에 관한 진리이다. 하지만 특별 계시는 우리의 노력만으로는 알
수 없는 신비의 영역이며, 계시된 말씀을 통해 하나님 자신과 복음의 영역을 드러낸다. 사도 요한은
“말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와
진리가 충만”(요 1:14) 하다고 했고, 바울은 디모데후서 3 장 16 절에서 “모든 성경은 하나님의 감동으로
된 것”이라 했다. 이것은 곧 성경이 하나님과 동일한 권위를 가지고 있음을 말한다. 시편 기자는 이
말씀의 효능에 대해 “여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성케 하고 여호와의 증거는 확실하여 우둔한
자로 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을
밝게”(시 19:7~8) 한다고 했다. 죄 가운데 빠져 하나님을 알지 못하는 부패한 인간의 지각을 깨우는
초월적인 능력이 아닐 수 없다.
그러므로 성경의 권위를 높이 인정하지 않는 교회들은 성장할 수 없다. 성경적인 교회 성장이라는
표현만 보더라도 성경의 권위를 인정하지 않는 교회는 “성경적 교회 성장”을 경험할 수 없다. 하지만
성경적 교회성장은 성경의 권위만을 인정하고 다른 것을 거부하라는 것이 아니다. 여기에는 하나님
말씀의 권위에 대해 헌신적이고, 믿음의 근간에 대한 명확한 이해를 보이는 교회들은 성경적 교회성장의
가능성이 높다.
그러므로 교회는 성경적인 말씀이 선포되어야 한다. 사도행전 6 장 7 절에서 “하나님의 말씀이 점점
왕성하여 제자의 수가 더 심히 많아 졌다”고 한다. 성령으로 충만한 말씀 선포는 한번에 수천 명씩
회심하는 역사가 있었다. 그러므로 성경적 교회성장을 이루기 위해서는 성경에 기초한 말씀, 그리스도
중심의 말씀, 성령 충만한 말씀, 전도와 선교지향적인 말씀, 열정적인 말씀, 삶을 변화시키는 실제적인
말씀이 교회 안에 살아 있어야 한다.
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5) 성경적 교회성장은 열심 있는 기도가 있어야 한다.
토마스 아켐피스(Thomas à Kempis)는 기도에 대하여 “기도는 하나님과 친교를 맺기 위한
예술이다”라고 했으며, 요한 웨슬리(John Wesley)는 “기도는 기독교 생활의 열쇠”라고 언급을 하였다.
임영효도 그의 저서에서 “초대 교회는 기도하는 교회였다. 의심할 나위 없이 기도는 사도행전에서
신자들을 위한 활력이었으며, 그들의 전쟁이 영적인 영역에서 싸워야 할 것임을 바르게 인식하였다”(행
4:24~30; 엡 6:12)고 언급하였다. 사도행전의 예루살렘 교회는 오순절 기도 모임 속에서 탄생되었다고
해도 과언이 아니다. 다락방에서 간절하게 기도하며 나아갔을 때 성령이 강림하셨고 성령 강림을 통한
그리스도에 대한 사랑의 회복이 일어나게 되었다. 결국 이러한 모습들이 교회의 탄생인 것이다. 그런데
사도행전의 기도는 두 가지 특징을 가지고 있다. 첫째는 한 마음으로 연합한 기도였고 둘째는 지속적이고
끈질긴 기도였다.
오늘날에도 기도하되 연합하는 기도와 절대 포기하지 않고 배수진을 치는 기도가 있는 교회는 반드시
성장한다. 초대교회의 경이적인 성장은 바로 이러한 기도하는 사도와 교회를 보시고 성령께서 임재하신
결과로 이루어진 것이다. 그러기에 열심 있는 기도는 교회성장의 중심에 있다고 하여도 과언이 아니다.
이러한 모습은 기도할 때 성령께서 임하시고 성령께서 함께 하실 때 복음이 전파되고 그 결과 믿는 자가
더해지는 교회성장이 이루어지게 되는 것이다. 그러므로 오늘날에도 교회들은 기도에 대하여 열심을
내야 할 것이다.

6) 성경적 교회성장은 제자들의 훈련으로 증가된다.
주님은 마태복음 28 장 18 절~20 절의 말씀 가운데 성경적인 교회성장의 한 방편으로 “제자를
삼으라”는 분명한 메시지를 전달해 주셨다. 엄밀한 의미에서 볼 때 제자는 ‘영적인 출생의 순간부터 모든
그리스도인은 제자이다. 제자는 성령으로 거듭나서 요한복음 15 장 7 절~17 절에서 묘사되어 있듯이
열매 맺는 성숙한 자로 자라게 된다. 그러므로 모든 교회 내의 모든 성도는 제자이며, 제자이면 누구나 다
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그리스도께서 바라시는 성숙한 자로 자라가야 할 책임을 가지며, 또 그럴 수 있는 영적 능력을 부여
받았다“고 빌 헐(Bill Hull)은 주장한다.14
사도들이 세운 여러 교회들을 통해 볼 때, 우리는 그들이 진정으로 제자를 삼았다는 사실을 알게 된다.
위의 주장처럼 사도행전의 초대교회는 놀라운 성장을 이룬 이유 중의 하나를 사도들이 지도자로서 일을
많이 하는 것보다는 사람을 키우는 일에 승부를 걸었기 때문이라고 볼 수 있다. 사도들은 평신도들이
사역자가 되어 교회의 모든 필요를 채울 수 있도록 준비시켰다. 또한 사도들은 제자 삼는 일을 주를 위한
그들의 사역에 있어서 제 1 순위로 삼았다. 사도행전 2 장을 보면 전도와 최초의 제자도의 생생한 모습을
보여 준다. 그러므로 제자 삼는 일은 그리스도의 지상 명령을 완수하는데 가장 근간이 되는 일이었다.
바울은 가는 곳마다 제자를 만들었고, 제자들을 훈련시켰다. 이런 면을 보았을 때 성경적인 교회성장은
제자들을 훈련시킴으로 더욱 증폭될 수 있음을 알 수 있다.

7) 성경적 교회성장은 성도들의 전도로 확산된다.
신약성경에 나타난 전도 관련 구절들을 살펴보면 6 가지 원리를 발견할 수 있다. 첫째, 모든 개 교회
성도들은 자신들이 속한 지역 사회에 복음 전도의 책임을 성실히 이행하였다. 둘째, 대중 전도는 개인
전도에 근거하여 이루어졌다(살전 4:11~12; 벧전 3:15). 셋째, 불신자에 대한 복음 전도는 원칙적으로
“교회 안에서” 이루어진 것이 아니라 “세상에서” 수행 되었다(고전 14:23-25). 넷째, 복음전도의 제 1
차적 목표는 성인이었고 결국 전 가족의 구원이 이루어졌다(행 16:15; 행 16:31~34; 눅 19:9; 요 4:53;
행 10; 행 18:8; 고전 1:16; 딤후 1:16). 다섯째, 교회는 하나님의 부르심을 받아 특별한 방법으로 복음을
지역 사회와 땅 끝까지 전파하고 있고 또 전파하려는 사역자들을 인정하였다(행 13:1~2). 여섯째, 새
신자는 가능한 한 즉시 개 교회에 연결시켜야 한다. 이상을 통해서 우리가 얻는 교훈은, 21 세기 현대
교회는 전략을 개발시켜 복음화를 수행하며, 성경적 교훈과 원리와 실례들을 적절하게 활용해야 한다는
것이다.15

14) Bill Hull,「모든 신자를 제자로 삼는 교회」, 박영철 역 (서울: 요단출판사, 1993), 25.
15) Gene A. Getz,「현대 교회 성장학」, 임성택 역 (서울: 생명의 말씀사, 1994), 67.
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전도와 선교는 사도행전 초대교회의 본질적인 현상이다. 사도행전 1 장 8 절에 나타난 ‘권능’과
‘증인’이라는 용어는 사도행전의 중심 단어다. 권능과 증인은 전도의 자화상이며, 권능이 따르는 증언,
기사와 표적이 함께 하는 복음전파의 결과로서 교회성장이 이루어지는 것은 예견된 사실이었다. 실제로
사도행전은 전도와 선교를 통하여 성장했다. 사도행전 4 장에서 7 장은 시련 가운데서도 불길처럼
성장하는 위대한 교회의 모습을 그리고 있다. 당시의 사도들과 성도들은 전도를 의무일 뿐만 아니라
특권으로 여겼다. 초대교회에서는 모든 성도가 다 전도자였으며 모든 날이 전도하는 날이었다. 그들
모두(everyone)는 날마다(everyday) 어디에서든지(everywhere) 복음을 전했다. 이러한 성도들의 전도에
대한 열심은 성경적인 교회성장을 이루는데 아주 중요한 밑거름의 역할을 하게 되었다. 오늘날도 전도는
아무리 강조해도 지나치지 않는 것임을 잊어서는 안될 것이다.

2. 교회성장에 관한 이론적 근거

오늘날 교회성장이 겪고 있는 문제의 원인 중 하나는 이미 보편적으로 교회성장에 통용되고 있는
견해가 다르다는 것이다. 1900 년 대의 오순절 운동, 1960 년대부터 일어난 은사운동, 1980 년대
복음주의 성령운동, 1990 년대 이후의 영성 훈련 등과 아울러 복음주의 또는 복음주의적 개혁주의
신학자들의 상충된 견해들로 인해 교회성장에 대한 목회자들의 이해에 혼란을 가중시키고, 교회 성장
전략을 세우는데 어려움을 주고 있다. 이를 정리하여 건강한 교회성장의 전략적 방향을 설정할 수 있는
기초작업이 필요하다. 이에 교회 성장 학자들의 이론들을 정리하고자 한다.

1) 도널드 A. 맥가브란(Donald A. McGavarn)16
오늘날 교회성장 운동의 창시자라 할 수 있는 맥가브란은 말한다. “교회성장은 새 회중이 형성됨을
통한 영적인 재생산(spiritual reproduction) 이루어 지는 과정을 의미한다. 신약시대의 교회는 바로 이

16) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장 방향에 대한 연구.”「복음주의 실천신학」, 2016 년 제 40 권, 197.
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방법을 통해 성장했다.” 교회성장에 대한 그의 정의는 회심의 과정을 통해 새로운 교회의 회중이
증가하는 것을 의미하고 이러한 성장을 통해 하나님의 나라가 확장되는 것을 말한다.17
맥가브란의 이러한 정의는 교회성장을 이해하는 전체적인 기본적 틀을 제공하는 것으로 교회 성장의
주요 관심 대상은 잠재적 신자(prospective believers)이고 그가 추구하는 교회성장의 방향은 회심에 의한
하나님 나라의 확장에 있기에 자연스럽게 전도를 강조하는 결과를 낳는다. 즉 맥가브란은 크리스천에게
전도의 사명과 책임 있는 자세로서의 삶을 감당하는 과정을 통해 재생산의 결과를 이루어 나감으로
교회가 성장할 것을 기대했다. 그래서 맥가브란의 교회성장에 대한 정의와 이해는 교회성장 본연의
취지와 목적을 나타내 주며 교회성장의 기본적인 틀을 제시하는 것으로 교회성장의 방향을 일깨워 주는
핵심 개념이라고 할 수 있다.18
특히 맥가브란은 그의 저서인 ‘교회 성장학’을 통해서 교회성장에 대한 그의 견해를 밝히고 있는데
그는 최근 잘못된 신학 이론에 근거한 선교회들의 활동이 복음전도의 위대한 운동에서 떠나 자선사업과
사회참여를 위해 조직화 되어가고 있는 현상을 바로잡기 위한 것이라 말하며 그 내용으로 제 1 부 기본적
고찰에서는 교회성장을 사회학적 과정과 결부시켜 고려하는 것을 거부하고19 하나님께 대한 인간의
성실성에 근거하는 것임을 주장하면서 교회성장의 필수조건으로 신자를 성경말씀으로 양육하는 일과
성령충만의 중요성을 주장한다.20
제 2 부 개요고찰에서는 교회성장의 장애가 되고 있는 ‘안개’요인들을 제거 내지는 시정해야만 선교의
원래 목적을 원만히 수행할 수 있다고 한다.21 제 3 부 교회성장의 원인들에서는 교회성장에 필요한
통계적 관심은 단순한 수적 변화에 국한되어서는 안되며 는 것이다. 다양한 통계들을 통해서 교회성장의
동력과 장애요인들이 무엇인지 파악해야 한다는 것이다.22 즉, 성장의 다양성과 각기 중요한 역할을

17) Donald A. McGavran, How Churches Grow, (Santa Rosa, CA: Friendship Press, 1959), 1-2. 허준, “교회성장의 정의를 통해
살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.”「복음주의 실천신학」, 2016 년 제 40 권, 198. 재인용.
18) Ibid.
19) Donald A. McGavarn, 「교회성장학」, 고원용 역 (서울:보문출판사,1993), 25.
20) Ibid., 23.
21) Ibid., 144.
22) Ibid., 147.
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감당한 많은 요소들을 연구해야 할 것이며 이에 있어서 교파적 장벽을 넘어서 타 교회들로부터 배우는
개방된 자세를 가져야 한다고 주장한다.23
제 3 부에서는 저자는 J. 와스콤 피켈(J. Waskom Pickett)의 저서 “인도에 있어서 기독교 대중운동”에
나타난 회심 동기에 관한 연구자료, 인도 오리사(Orissa)라는 동일지역에서 성장한 침례교회와 성장 비교
도표 및 다양한 지역에서의 성장 원인에 관한 연구결과 등을 교회성장이해에 도움을 주는 유용한 자료로
소개하면서 교회성장을 가져온 일곱 가지 기본적인 방법과 부흥의 결과가 다양한 사회적 역사적
상황에서 그 결과가 동일하지 않음에 유의할 것을 지적하고 있다.24
제 4 부 사회학적에서 교회성장은 대중사회에서 일어나므로 사회의 구조를 이해하는 것의 중요함을
전제하고25 사회적 구조의 구성분자인 각 사회에 따라 다른 특유한 문화적 자상(Self-Image), 결혼
관습(혈연과 결혼 계통이 교회성장을 위하여 크게 중요하다),26 엘리트 혹은 권력구조, 토지소유권, 성
관습(Sex Moral), 민족의식, 거주지, 언어의 특성을 바로 이해해야 함을 주장한다.27 그러므로 인종적,
지역적 상황에 따라 다른 수용성을 고려하여 선교 방법을 결정해야 한다.28
제 5 부 특별한 종류의 교회성장에서 그는 “사회에 다양한 계급이 있다”는 생각은 잘못된 인식이라고
말하면서 기독교 선교에 있어서 가장 중요한 운동은 서민층의 우수한 성분을 기독교 신앙에로 복음화
하는 일이다. 전도의 문이 열렸을 때 인도할 수 있는 자들을 인도하는 일이 선교의 최우선적 과제라고
주장한다.29
그래서 맥가브란은 도시에서의 교회성장에 대한 여덟 가지 비결로써 첫째는 가정교회를 강조할 것,
둘째는 무보수 평신도 지도자들을 개발할 것, 셋째는 반항적 동일 집단을 인식할 것, 넷째는 응답자에게
집중할 것, 다섯째는 부족, 계급 그리고 동일 언어의 교회를 증가시킬 것, 여섯째는 재산 장애(집회장소

23) Ibid., 230-1.
24) Ibid., 214-33.
25) Ibid., 263.
26) Ibid., 266.
27) Ibid., 292.
28) Ibid., 335.
29) Ibid., 376.
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마련 등)를 극복할 것, 일곱째는 그리스도를 믿는 강렬한 신앙을 전달할 것, 여덟 째는 평등사회를 위한
신학적 근거를 마련할 것을 제시했다.30 그는 도시 주민을 복음화 하는 일을 교회가 당면한 가장 긴급한
과제로 제시하면서 기독교는 도시 문명을 위한 기초를 마련해주는 종교로서 인식되어야 할 것이라고
주장했다.31 특히 그의 논의 중 집단 개종(People Movement)은 기독교의 확장에 있어서 지대한 역할을
했다. 그러므로 교회성장을 위해 집단 개종의 유형에 대해 확실하게 인식하는 것이 필요하다.32
맥가브란은 선교와 교회성장과 관련된 수많은 요인들 즉 경제, 정치, 문화적 요인을 포괄하는 사회학
적 요인뿐만 아니라 인류학과 역사, 그리고 그의 오랜 선교 사역의 경험과 다양하고 상세한 자료를 제공
함으로써 선교에 대한 안목과 지평을 넓혀 주었다고 본다. 그의 교회성장론은 서재에 국한한 이론적 연구
결과가 아니라, 자신의 산 경험이 녹아 있는 이론이기에 교회성장사역에 구체적인 안내 지침서로써 가치
있다고 판단된다. 무엇보다 주님의 뜻과 성경에 근거한 복음전파와 선교, 교회 설립, 그리고 교회 성장에
전념하고자 하는 그의 의지, 그리고 그 이외에 어떤 다른 요청에 대해서도 이 입장을 양보할 수 없다는 그
의 흔들림 없는 고백과 열정에 경외심을 갖게 된다.
그러나 그는 선교의 실적과 효과를 중시한 나머지 “기독교 선교에 있어서 가장 중요한 운동으로 서민
층의 우수한 성분을 복음화 하는 일”, 다른 표현으로 “인도할 수 있는 자들을 인도하는 일”이라는 그의 주
장은 여러 가지 정치적. 경제적. 사회적 상황에 억압되어 수용성이 낮은 사람들을 간접적으로 선교에서
소외시키는 결과를 초래함으로써 그가 강조하고 있는 ‘성서적 원리에 입각한 선교’와 모순된 태도를 보여
준다. 뿐만 아니라 교회성장을 위해서는 교회가 인간의 유동성을 잘 숙고하고 각 종족적, 언어적, 문화적
단위에서 상이한 진도로 성장해왔음을 관찰하고 있다. 이는 그가 거부한 사회학적 과정 속에서 교회의 성
장을 그가 스스로 인정하는 모순이라고 생각된다.

30) Ibid., 415-28.
31) Ibid., 430.
32) Ibid., 431.
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2) 피터 C. 와그너(Peter C. Wagner)
본 연구자가 다음으로 주목하는 교회성장의 정의는 맥가브란과 더불어 교회성장 운동을 활발하게
전개한 와그너이다. 그는 교회성장운동의 전도자로 많은 강연과 세미나, 저서를 통해 교회성장 운동을
널리 확산한 인물로 평가된다. 와그너의 교회성장에 대한 정의를 살펴보면 “교회성장은 예수 그리스도와
개인적인 관계(relationship)가 없는 이들을 주님과 관계를 맺도록 불러들이는 일과 책임 있는 멤버십
안으로 불러들이는 모든 과정을 가리키는 말이다” 라고 정의한다.33
와그너의 정의에서도 교회성장의 주요 관심 대상은 불신자들 즉 그리스도와 전혀 관계가 없는
이들이다. 그는 이들에게 복음 전하는 사역을 시작으로 그들을 책임 있는 교회의 회원으로 성장시키는
과정을 교회성장의 본질적인 사명으로 여기고 성장과정 가운데 그리스도에 대한 헌신된 삶을 요구하고
헌신된 삶은 그리스도의 몸 된 교회에 책임 있는 지체가 되는 가시적인 모습으로 나타난다고 보았다.34
그러므로 와그너가 기대하는 교회성장은 구원받은 성도의 양적 증가와 더불어 그들이 책임 있는 멤버가
되고 인도 되어지는 내적, 질적 증가를 통한 성장이다.
결국 이러한 교회성장만이 재생산을 기대할 수 있으며, 이 과정을 통해 이 땅에서의 교회 구성원들의
영적 성장을 도모하며 지속적으로 성장 할 수 있는 것이다.

35

특히 와그너는 그의 저서인 ‘교회성장의

장벽을 극복하라’는 저서를 통해서 다음과 같이 교회 성장에 대해서 사람의 몸이 건강하면 성장하듯이
교회도 건강하면 내적으로 외적으로 성장한다는 것이다. 교회는 살아있는 생명체이기에 교회가
건강하다면 성장하는 것은 당연하다. 교회는 몸이고 사업이 아니며 생명체이지 조직이 아니다. 그래서
교회는 살아있고 성장하지 않으면 죽어 가고 있다는 것이다
교회를 자라게 하시는 분은 하나님이시다. 고린도전서 3 장 6 절 말씀에 “나는 심었고 아폴로는 물을
주었고 오직 하나님께서 자라게 하신다”고 하였다. 그래서 교회의 목적은 하나님 나라를 확장하는 것이다.
교회는 성장해야 한다. 교회가 성장하지 않는다면 어떤 이유로든 병들어 있는 것을 말한다. 역사 이래로
성장에 대한 동기 부여 없이 성장한 교회는 없다.
33) Ibid., 199.
34) Peter C. Wagner, Strategies for Church Growth, (Ventura, CA: Regal Books, 1989), 54.
35) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.”, 199.
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그러나 교회 성장은 말씀과 같이 우리 인간에게 있는 것이 아니다. 궁극적으로 하나님이 교회를
주도하시고, 성장시키시고, 부흥시키신다. 그리고 기도는 교회 성장에 절대적으로 필요한 것이다. 그래서
기도하는 교회는 이미 여러 가지 장벽을 극복하기 시작한 교회이다. 우리 인간이 근육을 쓰면 쓸수록
강해지듯이 믿음은 영적 근육과 같은 것이다. 그래서 성장을 위하여, 장벽을 제거하기 위하여 쓰면
쓸수록 더욱 강해진다.
하지만 교회가 복음을 전하는 것보다 교회의 편안함이 더 중요한 관심사가 되면 교회는 영적인 장벽과
숫자의 장벽에 부딪히게 될 수 밖에 없다. 지금 한국교회의 많은 중, 대형 교회가 성장을 멈추고 있다. 그
이유는 성장 보다는 현상 유지에 교회의 에너지와 자원을 쏟아 붓고 있기 때문이다. 외부 지향적 시각을
가질 때 극적 변화가 일어날 수 있는 것이다. 와그너는 성장하는 교회의 성도들은 교회 존재 이유와
성경적으로 반드시 해야 할 일을 반복해서 듣고 있었다고 하면서 말씀 교육이 절대적으로 필요하고,
전도에 우선 순위를 두는 것이 성장 장벽을 극복 할 수 있는 하나의 열쇠라고 말한다.

3) 톰 S. 레이너(Thom S. Rainer)
레이너의 교회성장에 대한 정의는 “교회성장은 왜 교회가 성장하고 쇠퇴하는지를 성서적, 사회학적,
역사적 행동관점에서 연구를 통해 이해하는 학문이다. 진정한 교회성장은 주님의 ‘지상 최대명령’을
수행하는 제자들이 책임 있는 교회 구성원으로 증원될 때 일어날 수 있다. 이 학문은 맥가브란의
사역으로 시작되었다”고 말한다.

36

그리고 레이너는 교회의 성장을 다각적인 측면에서 바라볼 것을 제시하면서도 교회성장의 중점을
제자화에 두고 있다. 그의 제자화에 대한 강조점은 맥가브란과 와그너의 교회성장 정의에서도 강조되는
것으로 교회성장은 제자화를 이루는 대사명의 과정과 책임 있는 멤버십을 고취하는 것을 포함한다. 결국
그는 제자화의 일에 집중하는 것과 지속적인 제자가 생산됨을 통해 교회성장을 기대하는 것이다.
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36) Thom S. Rainer, The Book of Church Growth: History, Theology, and Principles, (Nashville: Broadman & Holman, 1993),
21.
37) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.”, 201.
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동시에 그는 교회성장의 다양한 원리와 방법들이 새롭게 소개되면서 교회성장의 본질적인 목표인
전도에 대한 관심이 희석되는 경향을 지적하면서 교회성장을 막는 교회성장의 7 가지 장애물에 대해서
다음과 같이 말하였다. 첫째는 교회 시설이고, 둘째는 교회법 등 교회 행정이며, 셋째는 교회의 직원의
부적절한 채용이고, 네 번째는 교회의 문화와, 다섯 째는 지나치게 많은 행사이며, 여섯 째는 고착되어
있는 예배시간, 그리고 일곱 번째로 교회의 죽어있는 홈페이지라고 지적하였다.38
레이너의 방법론은 매우 단순해 보인다. 일부 교회에서 일어나는 이슈들을 관찰, 기존 자료에 의해
주요 트랜드(trend)를 추정(extrapolate)해낸다. 그러면서 교회성장이 정체되거나 어려워진 이유를
제시한다.39
첫째는 교회에 출석하지 않으려는 문화적 기독교인들의 증가, 둘째는 헌신적 기독교인들도 교회에 덜
출석한다는 것, 세 번째는 실용주의에 대한 지나친 반감, 네 번째는 교회 내 성도들과 교제하기 바빠
전도할 시간도 없는 성도들, 다섯 번째는 교회 내 갈등과 분열의 증가, 여섯 번째는 일부 교회 성도들
안에 있는 특권 의식(entitlement mentality)이 그 이유라고 지적한다.40
이렇게 6 가지 이유를 지적한 레이너는 “교회가 이 여섯 가지 중 한 가지의 문제만 가지고 있어도
대위임령의 완수를 위해 교회 밖으로 나아가는 데 장애물을 가지게 되고, 교회 성장은 좌절에 빠지게
된다”라고 하면서 “하지만 많은 교회 내 성도들은 한 가지 이상의 문제를 가지고 있고, 이것이 교회가
가지고 있는 큰 도전”이라고 우려했다.41

3. 교회성장의 원리

원리는 어느 상황에서나 적용될 수 있는 일관된 가치체계를 말한다. 교회성장은 결국 원리를 통해
얻어지는 산물이다. 성장의 원리에 충실하면 교회는 반드시 성장의 결과를 얻게 될 것이다. 과연

38) 김용식, “교회 성장 막는 7 가지 장애물.” [온라인자료], http://blog.daum.net/neoskys/298, 2016 년 12 월 13 일 접속.
39) Fewa99 카페, “교회성장이 어려워진 6 가지 이유.” [온라인자료], http://cafe.daum.net/chamjoa.tour/FNZw/719?q=%C5%E8%B7%B9%C0%CC%B3%CA, 2016 년 12 월 21 일 접속.
40) Thom S Rainer, The Book of Church Growth: History, Theology, and Principles, 115-21.
41) Ibid.
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성경적인 교회성장의 원리는 무엇인가? 본 연구자는 픽켓트의 「교회성장의 10 가지 원리」와 임영효의
「사도행전에서의 교회 성장」이라는 교회성장의 주요 원리 7 가지를 바탕으로 교회성장 원리를
살펴보려 한다. 그 주요 원리들은 다음과 같다.
먼저 픽켓트의 교회성장의 10 가지 원리는, 첫째, 목회자의 지도력이 성장을 좌우한다. 둘째, 영적인
자원을 최대한 활용하는 교회가 성장한다. 셋째, 성경의 가르침에 기초가 교회가 성장한다. 넷째, 평신도
지도자가 적극 참여하는 교회가 성장한다. 다섯째, 뚜렷한 목표를 갖는 교회가 성장한다. 여섯째, 선교
전략을 가진 교회가 성장한다. 일곱째, 좋은 시설을 갖춘 교회가 성장한다. 여덟째, 계층별 그룹을 잘
조직해야 한다. 아홉째, 사회적 관심을 갖는 교회가 성장한다. 열째, 선교에 대한 비전이 있는 교회가
성장한다는 요소이다.
임영효의 교회성장 원리는 다음과 같다. 제 1 원리, 성경적이고 능력 있는 설교의 원리(the principle of

Biblical and Powerful Preaching), 제 2 원리, 기도의 원리(the Principle of Prayer), 제 3 원리, 전도와
선교의 원리(the Principle of the Evangelism and Mission), 제 4 원리, 영적 예배와 거룩한 교제의
원리(the Principle of the Spiritual Worship and Holy Fellowship), 제 5 원리, 사도들의 효과적 리더십과
교회 행정의 원리(the Principle of the Apostles' Effective Leader-ship and Church Administration),
제 6 원리, 성령 주도의 원리(the Principle of Initiative of the spirit), 제 7 원리, 하나님의 말씀을 가르침과
제자 삼는 일의 원리(the Principle of the Teaching the Word of God and Making Disciples)가 그것이다.
본 연구자는 픽켓트의 10 가지 원리와 임영효의 7 가지의 원리에 대하여 각각 설명해 보고자 한다.

1) 해롤드 L. 픽켓트의 교회성장의 10 가지 원리42
(1) 좋은 교회 지도자를 통한 성장원리
초대교회의 교회성장비결은 교회 지도자들이 성령충만하고 칭찬 듣는 사람들이 쓰임 받았다는
것이다.(행 6:3-4) 그래서 좋은 지도자는 인격이 성숙되고 하나님과 사람 앞에 성결하며 탁월한
리더십으로 게으르지 않는 성실한 목회를 해야 이를 통해 교회가 성장한다고 말한다.

42) Harold L. Fickett, 「교회성장의 열 가지 원리」, 조해수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1978), 29.
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(2) 은사 중심적 사역을 통한 성장 원리
이 원리는 하나님께서 이미 해야 할 사역을 정해 놓으셨다는 확신을 근거로 교회의 지도자들은 이
은사를 발견하도록 은사와 연관된 사역을 도움으로 성장해 간다는 원리이다.

(3) 열정적 영성을 통한 성장 원리
초대교회의 모임은 그 시작이 기도로 시작됨을 말하며 성전에 모이기를 힘썼음을 강조하며,
열정적이고 열심 있는 믿음으로 사는 교회는 여러 가지 방면에서 성공할 수 있다는 원리이다.

(4) 기능적인 교회 조직을 통한 성장 원리
교회의 조직이 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 구성되어야 그 조직에 필요한 은사를 가진
지도자의 발굴이 가능하고, 지도력의 위임도 가능해 진다는 것이다. 그러나 이 조직은 궁긍적 목표달성을
위한 목적이 되어서는 안되며 수단으로서 기능해야 성장할 수 있다는 원리이다.

(5) 영감 있는 예배를 통한 성장 원리
교회 사역에서 공적 예배만큼 모델과 원리 간의 구분이 침해 받는 분야도 없음을 말하며 많은 교회가
다른 교회의 특수한 예배의 형태를 자기 교회에 도입하기를 바라는 이유를 말한다. 그 이유는 이러한
특별한 예배 형태가 교회가 성장하는 방편이라고 믿고 있기 때문임을 지적한다. 그러나 예배는 흥미나
재미로 드려지는 것이 아니다. 영적인 것이다. 얼마나 영감 있는 예배가 드려지느냐에 의해서 교회가
성장한다는 원리이다.

(6) 전인적 소그룹을 통한 성장 원리
소그룹은 교회 안에 가장 작은 형태의 모임이라고 할 수 있다. 그러나 이 조직이 살아 있으면 왕성하게
번식하는 단위조직이기도 하다. 이 소그룹에서 가장 중요한 목적중의 하나는 효율적인 목양일 것이다.
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그래서 설교자 중심이 목양이 아닌 소그룹 구성원간의 영적인 교제가 무엇보다 중요하다 하겠다. 그래서
성장하는 교회는 이러한 살아있는 소그룹의 적절한 활용이 교회 성장의 원리가 된다는 것이다.

(7) 필요 중심적 전도를 통한 성장 원리
교회는 모든 성도가 온 천하에 복음을 증거하는 선교공동체로서 한 몸임은 분명하다. 그래서 교회의
모든 활동 중에 복음 전파는 가장 우선순위에 있어야 한다. 그리고 올바른 내용을 증거할 때 교회는 성장
한다는 원리이다.

(8) 사랑의 관계를 통한 성장 원리
초대교회 성도들은 사도행전 2 장 44 절-45 절의 말씀과 같이 자원하여 유무상통하였다. 물론
현대교회의 성도들이 이를 답습하기는 어렵겠지만 최선을 다하여 상부상조하는 것이 교회 성장의
원리라는 것이다.

(9) 제자훈련과 재생산을 통한 성장 원리
주님께서 친히 제자화 훈련의 본을 보여주셨다. 그리고 방법까지도 제시해 주셨다. 제자화 훈련은 한
영혼의 구원, 가정의 복음화, 민족의 복음화, 세계의 복음화, 교회의 성장, 하나님 나라의 확장에 있어서
가장 효과적인 하나님의 지혜이며 전략이 되는 성장원리이다.

(10) 하나님 나라의 건설을 통한 성장 원리
교회는 하나님의 뜻을 이 땅 위에 이루기 위해 존재하는 공동체이다. 이것이 교회의 사명이다. 바로 이
사명을 감당할 때 교회는 성장하게 된다. 그러기 위해서는 교회가 이 땅에서 하나님의 나라를 구체적으로
실현해 나가야 한다. 그래서 가난한 이웃을 향한 교회의 책임과 사명을 다하고, 사회정의 실현을 위해
노력하며, 하나님 통치의 결정적 상징인 평화를 이룩해야 하고, 교회 안에서만 활동하시는 하나님이 아닌
교회 밖에서도 활동하시는 하나님의 활동에 유념하여 도구로 쓰여질 때 교회는 성장한다는 원리이다.
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2) 임영효의 교회 성장 7 원리
(1) 제 1 원리, 성경적이고 능력 있는 설교의 원리
교회성장을 주장하는 이들이 강조하는 첫 번째 성경적 원리는 성경적이고 능력 있는 설교 즉 성경의
권위에 확고한 믿음에서 나오는 설교임을 언급한다.43 교회성장은 신학적 뿌리와 성경적 확실성에 근거를
두고 있다. 모든 설교와 선교는 성경에 근거한 것이다. 교회를 성장시키거나 갱신시키거나 성경 안에서
해야 한다. 순종의 열매, 믿음의 성장 모두가 성경을 통해서 이루어져야 한다.
물론 성경을 잘못 이해하여 오류를 범하는 사람들도 있다. 그들은 성경을 기록된 당시의 문화적
여건과 상황 속에서 당시의 사람들을 대상으로 한 말이므로 그 의미가 현대인에게 있어서는 적합하지
않다고 주장한다. 성경이 그 당시의 문화와 상황 속에서 그 시대 사람들에게 주어졌던 것은 사실이지만
하나님은 이 성경이라는 매체를 통하여 그 시대뿐만 아니라 모든 시대의 모든 사람들에게 진리를
제시하시고 있다. 그러므로 교회가 건강하기를 원하고 하나님께서 부여하신 목적을 성취하기 원한다면
하나님 말씀의 권위에 대한 절대적인 확실성을 가져야만 할 것이다.
성경적인 교회성장은 하나님께서 세상과의 화해를 원하시고 그의 백성들에게 모든 족속들을 향해
복음을 선포하라고 명령하셨음에 대한 절대적인 믿음으로부터 흘러나오는 것이라 할 수 있다. 이것은 곧
교회성장은 능력 있는 하나님의 말씀에 대한 설교와 가르침으로 돌아가야 일어날 수 있음을 알려 주는
것이라 할 수 있다. 그러므로 교회성장에 있어서 설교의 중요성은 두말 할 필요가 없는 것이다.44
다음은 그 성경적 근거이다. 사도행전의 기록은 주께서 구원받은 사람을 날마다 더하게 하셨고(행
2:47), 하나님의 말씀이 점점 더 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고(행 6:7),
허다한 사람이 믿고 주께 돌아 왔으며(행 11:20-21), 영생을 주기로 작정된 자는 다 믿는 것으로
나타났다(행 13:48-49). 이와 같은 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 질 때 많은 세력들이 몰려들었다(행
19:18-20). 이는 초대교회나 지금의 교회들은 모두다 한결같이 성경적인 확실한 근거의 바탕 위에서
성경적이고 능력 있는 설교의 원리를 행한다면 반드시 교회의 성장은 이루어지게 될 것이다.

43) Gary L. McIntosh,「성경적 교회성장」, 218.
44) 신성종 ,「이런 교회가 성장한다」, (서울: 도서출판 하나, 1994), 352.
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(2) 제 2 원리, 기도의 원리
기도의 원리란 교회성장은 영적 전쟁의 결과이며 영적 전쟁에서 승리하기 위해서는 기도가 최우선이
되어야 한다는 것이다. 신성종은 그의 저서에서 “지도자의 비전과 기도가 부족한 교회는 성장하지
않는다”라고 언급을 하였다.45 초대 교회는 기도하는 교회였다. 기도는 교회와 성도들로 하여금 영적
활력소를 제공하는 요소라고 할 수 있다.
임영효의 저서에서는 로버트 홀(Robert Hall)박사의 말을 인용하였는데 “사도행전은 기도에 관한
위대한 교과서이다. 기도는 그 시대 교회 생활에 파고 들었으며, 교회의 계획들과 활동들 속에 배어
있었다”라고 인용 내용을 기록해 놓았다.46 그 증거로 예루살렘 교회는 오순절 날 기도 모임 속에서
탄생했다. 이것은 초대 교회 성장의 원인은 기도의 원리에 있음을 밝혀 주는 것이다. 그리고 초대
교회시대부터 지금까지 모든 교회성장 능력의 원천이 된다.
또한 지금도 계속해서 기도의 능력 때문에 예수 그리스도의 교회들은 성장과 발전을 지속할 수 있는
것이다. 에베소서 6 장 18 절을 보면 “모든 종류의 기도와 간구로 무시로 성령 안에서 기도하는
것”이라고 성경은 말씀하고 있다. 이에 대하여 와그너는 “내가 교회성장의 원리의 표면에서 이면으로 더
깊이 들어갈수록 깨닫는 것이 있다. 그것은 우리의 실제적 싸움이 영적 싸움이라는 것이며 우리의 가장
중요한 무기는 바로 기도라는 사실을 확신하는 것이다”라고 언급을 하였다.47 성경을 보면 연합된 기도,
한 목적을 가지고 기도할 때 놀라운 역사들이 나타나는 것을 볼 수 있다.
예루살렘에서 교회는 유대인의 적개심을 이겨내기 위해 기도했다(행 4:24-31). 또한 기도는 교회와
개인을 담대함으로 이끌고 나갔다(행 4:31). 스데반 집사는 자신이 목숨을 죽이고자 하는 돌로 치는
자들을 위해 기도했다(행 7:60). 이와 같이 초대 교회는 자신들에게 찾아온 위협이나 핍박 때문에
기도하였다(행 4:24; 12:5; 16:25). 특별히 사도 바울에게 있어서 기도는 진정한 사도적 원리였음을 알
수 있다.48

45) Ibid., 12.
46) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.” 158.
47) Peter C. Wagner, 「능력으로 기도하라」, 홍용표 역 (서울: 서로사랑, 1997), 158.
48) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.” 160.
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이것은 기도가 교회 성장에 있어서 아주 중요한 위치에 서 있음을 밝히고 있는 것이다. 그러므로
지금의 시대에도 기도에 대하여 열정을 더할 때 교회 성장은 이루어지게 되는 것이다. 교회의 탄생은
기도로 시작되었다(행 2:1-20). 그리고 기도로 교회는 유지, 성장을 가져오고 있다. 많은 사람들이
주님의 제자가 되어 가고 있고 교회가 날로 번창해 가는 교회에서는 한결 같은 마음으로 영혼 구원과
하나님의 일꾼을 위하여 열심히 기도하는 일이 멈추면 안 된다.

(3) 제 3 원리, 전도와 선교의 원리
교회성장의 핵심은 사람들로 하여금 그리스도를 영접하게 할뿐만 아니라 교회의 책임 있는 지체로
속하도록 제자를 삼는 것이다. 성경을 보면 처음 몇 세기 동안은 복음은 평신도 전도자들, 남자, 여자,
심지어 아이들에 의해 주로 전파되었다. 스데반의 순교에 뒤 이은 핍박 이후에 망명자들은 복음을
전파하면서 각 지역으로 도피하였다(행 8:4). 이로 인하여 복음은 확산되어진 것이다.
이후 사도행전에서의 교회의 효과적 복음 증거는 평신도의 참여에 의존하였다. 모든 하나님의
백성들의 복음 증거 사역은 교회 사역의 주된 부분으로 나타났으며, 그들의 전도와 선교의 직접적인
결과로 놀랄만한 숫자의 새 신자들이 계속하여 교회에 더해졌다(행 8:4~8; 11:19~21).49 사도행전에서
전도와 선교의 목적은 무엇인가? 바로 제자를 삼으라는 것이다(행 28:18~20).이다. 교회가 새 신자를
제자로 세우고 그들을 전도자의 모습이 되게 하여야 한다. 이럴 때 교회는 성장을 이루게 되는 것이다.

(4) 제 4 원리, 영적 예배와 거룩한 교제의 원리
사도행전 2 장을 보게 되면 초대교회의 두 가지 특징이 나타난다. 46 절에는 “날마다 마음을 같이하여
성전에 모이기를 힘쓰고”, 47 절에서는 “하나님을 찬미하며”라는 말이 등장한다. 이 말씀을 통해 우리는
이들이 하나님께 진정한 예배를 드렸음을 알 수 있다. 또한 42 절 “저희가 사도의 가르침을 받아 서로
교제하며 떡을 떼며”와 44 절 “믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고, 또 재산과 소유를

49) Ibid., 162.
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팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고”, 그리고 46 절 “기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고”를 통해
우리는 거룩한 성도의 교제가 있었음을 볼 수 있다.
임영효는 “떡을 뗀다”를 ‘예배 봉사에 있어서 가르치는 일, 교제, 그리고 기도와 연결되어
나타난다’라고 해석했다.50 우리가 흔히 영적 예배라고 할 때에는 사람들로 하여금 하나님을 구체적으로
또한, 영적으로 경험할 수 있게 하는 예배를 말한다.51 그러한 예배를 드리기 위해서는 성령의 역사에
대하여 민감하여 그분의 인도하심을 따라야 한다. 이것은 곧 그들의 삶을 변화시키는 역동적인 힘을
발휘하게 된다. 사도행전 2 장 42-47 절까지의 내용을 볼 때 그들이 영적 예배와 아울러 그들의 삶이
거룩한 교제를 이루는 삶이 되어졌음을 밝히고 있다. 그러므로 영적 예배와 거룩한 교제는 교회성장에
지대한 영향을 미친다고 볼 수 있다.

(5) 제 5 원리, 사도들의 효과적인 리더십과 교회 행정의 원리
성장하는 교회의 생명력은 어디서 나오는 것일까? 궁극적으로 교회의 아름다움과 힘은 하나님의
마음에서 흘러 나와야 하는데 그것은 하나님의 주권에 달려 있다. 그렇다면 인간의 측면에서 볼 때,
영향력 있는 교회들의 공통점은 무엇일까? 교회 성장학자들은 교회의 리더십이 영적 은사에 사로 잡혀
그 은사로 사역하는 교회가 성장한다고 말한다.52 사도행전 2 장에서 나오는 영향력을 끼치는 교회에는
일단의 형제, 자매들이 겸손하게, 항상 기도로써 풍성한 열매를 맺도록 비전과 열정으로 힘써 섬기고
있음을 본다.
성장하는 교회의 이면에는 용감한 리더들을 발견할 수 있다. 하나님은 새로운 일을 행하기로 작정하실
때마다 지도자, 즉 사도들을 세우시고 그들에게 리더십의 임무를 맡기셨다. 구약 시대에는 모세, 다윗,
느헤미야, 에스더를 선택하셨고, 신약 시대에는 베드로와 바울 같은 사람들을 선택하셨다. 그리고 이들을
통하여 사역들을 감당케 하셨다. 사도행전 6 장에 나타난 사도들의 사역은 말씀과 기도가 최우선임을
알게 해준다. 그리고 사도들을 대신하여 교회 재정과 행정 업무를 맡을 집사들을 세운다. 사도들은
50) Ibid., 164.
51) George Barna,「성장하는 교회의 9 가지 습관」, 조계광 역 (서울: 생명의말씀사, 2001), 93.
52) Bill Hybels,「리더십의 용기」, 양준희 역 (서울: 두란노, 2003), 23.
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이러한 결정을 내릴 때, 인간적인 시각으로 특정 사람에게 강요하는 대신에 그저 성령 충만하고 지혜롭고,
평판이 좋은 일곱 집사를 택한다(행 6:3). 에베소서 4 장 11 절에서도 사도, 선지자, 복음전하는 자,
목사와 교사에 대하여 언급하고 있다. 이들이 해야 할 일은 “성도를 온전케 하며 봉사의 일을 하게 하며
그리스도의 몸을 세우”(엡 4:12)는 것이었다.
에베소서 4:11-16 절을 통하여 효과적인 리더십의 모형으로 은사와 몸을 세우는 영적 성장이 있어야
할 것을 강조했다. 자신들의 영적 은사를 다른 사람들을 격려하고 나누기 위해 사용하는 지체들로서 교회
전체의 영적 성장에 초점을 맞추고 있다.53 또한 사도행전에 나타난 좋은 리더십과 행정의 예는 유대인과
이방인의 문제를 해결하는 사도들과 장로들의 현명한 기민성(행 15:1-33)을 보여 주었다. 이것은 교회
사역은 효과적인 리더십과 교회 행정이 연결될 때 성장이 이루어짐을 보여준다.

(6) 제 6 원리, 성령 주도의 원리
성령 주도의 원리란 교회성장의 주체가 성령이시며 성령의 기사와 표적과 능력이 나타날 때 교회가
성장한다는 것을 말한다. 즉 교회성장의 원동력은 성령의 능력이며(행 1:8), 이 성령의 능력을 힘입는
자와 교회는 어디든지, 누구에게도, 언제나 하나님의 명령에 순종하게 된다(마 28:18-20). 하나님의
명령은 구원의 복음이며 언제고, 어디서고, 누구에게나 믿음으로 받아 드리는 사람에게 역사가 일어난다.
또한 교회 성장도 마찬가지로 성경이 주도할 때 교회 성장이 이루어지게 되는 것이다.
초대 교회를 보면 오순절 당시 성령이 임했을 때 셀 수 없는 많은 사람들이 모여들었다. 그리고 그들이
어디를 가든지 칭송을 듣는 역사가 일어났다(행 2:47; 5:13). 사도행전 전체를 통하여 볼 때 전도와
선교에는 언제나 성령이 주도하심을 알 수 있다. 즉 성령께서 초대 교회를 이끌어 오셨다. 그러므로
성령의 사역과 인도하심이 없었다고 한다면 교회의 성장은 있을 수 없을 것이다. 오늘날도 교회가 성장을
위해서는 반드시 성령을 의지하여야 한다. 성령의 주도적인 역사 없이 결코 교회의 성장은 일어나지 않는
다는 것을 잊어서는 안 된다.

53) David Hocking, 「기독교 리더십의 7 가지 원리」, 김원주 역 (서울: 생명의 말씀사, 2000), 289.
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(7) 제 7 원리, 하나님의 말씀을 가르침과 제자 삼는 일의 원리
임영효는 사도행전에 나타난 교회는 지속적인 성장을 가져올 수 있는 전도 방법을 따랐는데 그것은
제자와 교회의 증가 운동이었다고 설명을 하고 있다.54 이에 대하여 빌 헐은 교회의 목적은 주님의
제자들로 하여금 그리스도를 닮기까지 영적으로 성장하도록 돕는 것이라고 밝히고 있다.55 이러한 설명을
토대로 하여 볼 때 건강한 교회, 성장하는 교회는 사람들이 그리스도를 닮아가도록 하기 위한 사역을
촉진시키는데 가장 우선 순위를 부여한다. 그러므로 교회 목회의 기본적인 과업들도 교인들을 하나님의
말씀으로 가르쳐 그리스도의 제자로 삼는 일이라고 할 수 있다. 빌 헐은 제자 훈련을 ‘사랑의 관계를
근거로 하여 책임감을 가지고 신자를 의도적으로 훈련시키는 것’이라고 정의하였다.56
최초의 제자도는 어디서 찾아 볼 수 있는가? 그것은 다름 아닌 예수님의 제자훈련이다. 예수님은
제자들을 고기를 낚는 어부가 아니라 사람을 낚는 어부로 부르셨다. 그리고 그들을 직접 데리고
다니시면서 살아 있는 훈련을 보여 주셨다. 그리고 그들을 향하여 천국에 대한 복음(마 5:-7:), 병자들을
치유하시는 모습 등 수 많은 일들을 삶으로 보여주시면서 제자로 만드셨다. 이후 사도행전은 다양한
상황을 통하여 제자의 활성화가 이루어졌음을 보여 준다(행 2:38; 2:42). 그리스도를 따르는 사람들은
즉각 ‘제자’로 부름을 받았다(행 2:41; 6:1, 7; 9:1, 10, 19, 25, 26).
제자들은 지속적으로 가르침을 받으며, 계속 그리스도의 말씀 속에 거하는 자이기 때문에, 다른
사람에게 영향을 끼치며 하나님의 말씀의 전달자가 된다(행 6:7).57 이러한 모습은 “모든 백성으로
제자를 삼으라”는 예수 그리스도의 지상 명령을 이루어가는 것임을 알 수 있다.
그러므로 제자 삼는 일은 그리스도의 지상 명령을 완수하는데 근본적인 것이다. 이러한 제자 삼는
일은 그리스도의 몸 된 교회의 성장을 바라보시는 하나님의 뜻과 목적을 따라 나아가는 것이다. 그러므로
한 영혼을 그리스도의 제자로 만들어 가는 것은 하나님의 기뻐하시는 뜻이며, 교회 성장을 이루기 위한
교회의 본연의 사명이라고 할 수 있다.

54) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.”, 173.
55) Bill Hull,「모든 신자를 제자로 삼는 교회」, 299.
56) Ibid., 300.
57) 허준, “교회성장의 정의를 통해 살펴본 교회의 성장방향에 대한 연구.”, 174.
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그러므로 교회 성장의 중요한 원리 중에 하나님의 말씀을 가르치며 제자로 만드는 일을 교회들이
간과하여서는 안 된다. 그러므로 성장하는 교회, 건강한 교회는 새 신자들을 찾을 뿐만 아니라(finding),
새 신자들을 놓치지 말아야 한다(keeping).58 이제 교회들은 바른 가르침과 아울러 하나님의 제자를
키워야 한다. 그리고 그들을 통하여 또 다른 제자들을 세울 수 있도록 할 때 교회 성장은 이루어지게 될
것이다.
지금까지 성경적인 교회성장에 대한 부분들을 언급 한 후, 픽켓트의 ‘교회성장의 10 가지 원리’와
임영효의 ‘교회성장 7 대 원리’에 대하여 간략하게나마 살펴 보았다. 본 연구자는 교회를 성장시키시는
주체가 하나님이라는 사실에 적극 동의하지만 또한 교회성장의 책임은 인간에게 있음을 본다. 왜냐하면
하나님께서는 인간을 통하여 일을 하시기 때문이다. 하나님의 뜻을 이루기 위하여 효과적으로 일하는
자에게는 열매가 맺히는 것이다.
오늘날 한국교회는 이중적인 기독교인들의 모습을 통하여 사회적으로 교회들이 질타를 당하고 있다.
교회는 점점 쇠퇴해 가고 있다. 이런 시점에서 우리 교회들에게 가장 중요한 것은 프로그램이 아니라
성경적인 교회 성장을 다시 한번 점검해야 한다. 그리고 교회가 교회다워지기 위하여 뼈를 깎는 듯한
각고의 노력이 있어야 한다.
이제 우리는 사도행전에서 알려주고 있는 성경적인 교회성장의 원리를 우리들이 사역하고 있는 목회
현장, 교회에서 접목을 시켜야 한다. 아니 이 원리를 가장 최우선에 두고 따라가야 할 것이다. 그럴 때
하나님은 교회 성장에 새로운 돌파구를 허락해 주실 것을 확신한다.

3) 크리스티안 A. 슈바르츠(Christian A. Schwarz)의 자연적 교회성장59
슈바르츠는 전세계 3 천 개 교회라는 광범위한 건강한 교회 리서치 결과를 자신의 저서 「자연적
교회성장」에서 다룬다. 그의 교회성장 개념의 특징은 교회 성장을 위한 방법 지향주의에서 벗어날 것을

58) 김남용, 「역동적인 평신도 지도자를 세워라」, (서울: 멘토, 2002), 91.
59) Christian A. Schwarz,「자연적 교회성장」, 4.
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강조하면서 자연적 혹은 생명체적 교회 성장을 강조한다.60 즉 생명체가 갖고 있는 잠재력을 발견하고, 그
생명체가 지닌 자생적 성장 잠재력을 풀어 놓은 것이 교회 성장의 비결이라고 한다.
그러면서 자연적 교회 성장과 다른 교회 성장 개념들 간의 주요 차이점을 세가지로 요약하는데 첫째는
목적이 수단을 정당화 하는 원리중심에서 출발 할 것, 둘째는 숫자적 접근은 피하고 교회 생활의 질적
특성을 살필 것, 셋째는 인위적인 것으로 하지 말고 자연적 성장을 위하여 풀어놓을 때 교회는 성장을
한다는 것이다. 그래서 그는 원리 지향적, 생명체적 사고방식을 통하여 사역의 모형들을 설명하고
교회성장의 이유를 분명히 하고 있다.61
또한 그는 성장의 질적 특성으로 사역자를 세우는 지도력, 은사 중심적 사역, 열정적 영성, 기능적
조직, 영감 있는 예배, 전인적 소그룹, 필요 중심적 전도, 사랑의 관계를 제시하고 그 어떤 질적 특성도
성장을 위해서 무시되어서는 안된다고 한다.62 이를 위하여 최소치의 요소를 설명하는데 그것은 집중의
원리와 경험적 모델에 대한 조심 있는 접근이 필요하다고 말하며,63 6 가지 생명체 원리로 상호의존, 번식,
에너지 전환, 다목적, 공생, 기능을 소개하면서 생명체적인 것은 통상적인 것과 상반된다는 것과
생명체적인 것을 배우라고 한다.64
그리고 성경에 나타난 양극성(동적/정적 양극), 방향지향적/영성 지상주의적 패러다임을 통한 영향,
신학적 의미, 교훈들을 설명하고 사람은 교회를 양적으로 성장시킬 수 없다는 것과 실용주의로 인한
위기감을 피력하면서65 성장을 위한 10 가지 실천 단계를 제시하는데 영적 계기 마련, 최소치 요소, 질적
목표, 장애요인 확인, 생명체 원리 적용, 강점 활용, 생명체 원리에 근거한 자료 활용, 효율성 점검, 새로운
최소치 요소 발견, 새로운 교회에 적용함으로 성령 안에서 이루어지는 교회성장을 말하였다.66

60) Ibid., 7.
61) Ibid., 14.
62) Ibid., 22-39.
63) Ibid., 49-60.
64) Ibid., 66-82.
65) Ibid., 84-102.
66) Ibid., 104-27.
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본 연구자는 오늘날 많은 교회가 양적, 질적으로 성장하기를 원하고 있으며 다양한 방법을 시도함에
따라 다양한 시행착오를 거치고 있음을 알 수 있다. 「자연적 교회 성장」을 통하여 깨닫는 것은 자연적
교회 성장은 단순한 형식이나 프로그램의 변화가 아닌 생명체로서 교회의 기능을 회복할 때 하나님께서
친히 이루어 가시는 영적 사건임을 알게 된다.
특히 그의 연구 가운데 8 가지 질적 특성은 형식적인 것을 포함하면서 동시에 내적인 성숙도를
추구한다는 것을 함께 찾을 수 있다. 분명한 것은 진정으로 교회 성장을 바란다면 내면의 동기를 바르게
하는 것이 중요할 것이며, 생명력을 잃어가는 자리에서 교회를 위해 주님이 계신 것이 아니라 주님을
위해 교회가 존재한다는 것을 분명히 할 때 은혜로 교회는 성장할 것이며 예수 그리스도의 생명을 교회가
회복할 때 자연적으로 교회는 성장해 갈 것이다.

4. 한국교회성장의 현주소

오늘의 한국교회 상항을 가장 적절하게 표현할 수 있는 말이 있다면 어떤 말이 될까? 풍전등화,
내우외환이란 말이 가장 적절할 것 같다. 지금 한국교회는 교회 밖에서 밀려오는 거대한 세속화의 물결과
함께 교회 내부에서 일어나는 격랑을 안고 침몰 위기를 향해 위험한 항해를 하는 배와 같다고 해도
과언이 아니다. 이제는 더 이상 기다릴 수도 없으며, 기다려서도 안 된다. 모두가 입을 모아서 위기라고
외치고 있다. 그 동안 성장해 오던 교회는 그 성장을 멈추고 교인수가 감소하고 교회 수가 감소하는
현상으로 나아가고 있다. 내부적으로 갈등과 분쟁이 끊이지 않고, 외부적으로는 교회에 대한 비판과
실망의 소리가 높아가고 있다. 그러면 지금 한국교회가 직면한 위기적 상황들은 어떠한가?

1) 교회 외부의 환경
먼저 한국교회는 지금 세속화의 거대한 물결에 휩쓸려 있음을 볼 수 있다. 즉 한국교회가 직면한 가장
큰 문제 중의 하나는 산업화와 자본주의의 영향으로 인한 세속화 현상이라고 할 수 있다.67 물론 산업화와

67) 박용규, “한국교회 위기와 갱신: 역사적 조명.”「역사신학 논총」, 2008 년 15 호, 48.
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자본주의는 경제 성장이라는 긍정적 결과를 한국 사회에 안겨주었지만, 다른 한편으로는 물질만능주의적
사고를 가져오는 부정적 결과도 낳았다.
이에 대해 박근원은 “한국 사회의 격변이 교회 성장에 도움이 되었지만 병폐도 자초한 다른 한 요소는
산업화 도시화 현상이 가져온 ‘세속주의적 사고’이다. 모든 것을 물량주의적 사고로 측정하는 배금사상의
신앙화가 가장 그 두드러진 현상”68이라고 지적한다. 또한 산업화와 도시화는 도시에 인구가 집중되고,
농어촌은 인구가 감소하는 영양을 가져왔으며, 이러한 영향으로 한국교회는 적지 않은 영향을 받은 것이
사실이다. 또한 물질중심주의와 경제성장은 영적 무관심을 초래하게 만드는 결과를 낳았다. 그래서 영적
세계보다는 눈에 보이는 현실 세계의 즐거움으로 종교에 대한 무관심이 자연스럽게 나타났다.
그리고 교회 밖 세상에서 일어나는 변화는 포스트모더니즘으로 인한 현대인들의 사고 체계의
변화이다. 이전 절대적 진리와 규범을 인정하고 그것을 존중하며 따랐던 근대적 사고는 이제 포스트모던
시대를 맞이하면서 수정이 불가피한 상황이 봉착했다. 그래서 사람들은 하나의 절대적 진리보다는
상대적 진리, 즉 자신이 옳다고 여기는 것만을 받아들이는 주관적 진리에 빠져들고 있는 것이다. 그리고
이런 결과는 자연스럽게 종교에 영향을 끼쳐서 종교다원주의를 확산시키고 있다.

2) 교회 내부의 갈등
교회의 위기는 외적 요인만 있는 것이 아니다. 지금 한국교회는 스스로 위기를 자초하고 있다.
무엇보다 참된 리더십이 없다는 것이다. 온전한 리더십을 갖추지 못한 한국교회는 내부적으로 심각한
갈등과 분쟁에 휩싸이고, 교회 내부에서 조차 세속적인 행태와 분파주의적 성향들로 인하여 교회 안에서
교회가 스스로를 위태롭게 하는 요인으로 작용하고 있는 것이다.
결과적으로 기독교인의 사회적 책임과 사명을 스스로 망각하는 결과는 낳고 성경과 진리 안에 바로
서지 못하고, 이러한 상황은 결국 교회의 성장 둔화, 정체, 그리고 하락의 길로 한국교회를 스스로 내몰고
있는 결과를 보이면서 맛을 잃어버린 소금과 같이 되어가고 있는 것이다. 세상을 향한 교회의 존재
이유는 무엇인가? 주님이 마가복음 5 장 13 절-16 절에 말씀하신 바와 같이 ‘세상의 빛과 소금’의 사명을

68) 박근원,「한국교회 성숙론」, (서울: 대한기독교출판사, 1992), 62.
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감당하는 것이다. 여기서 분명하게 기억해야 할 것은 우리가 ‘교회 안’이 아닌 ‘세상’의 빛과 소금이
되라고 하셨다.
우리는 오늘의 한국교회가 자신의 등불을 켜되 그것을 교회 내부만 비추고 있는 것은 아닌지 돌아
보아야 한다. 지금 한국교회는 맛을 잃은 소금처럼 세상에 대한 영향력을 잃어가고 있다. 성장은
정체되어 있다. 이제 우리는 변화를 진지하게 생각해야 할 때이다. 이에 본 연구자는 3 장을 통해서
교회의 본질적 측면과 함께 오늘의 시대적 상황에서 교회의 성장을 위한 전략이 무엇이며, 성장을 위해
무엇을 해야 할 것인가에 대해서 교회의 사회사업의 개념을 통해 성장한 교회들의 예를 제시하고
분석하여 21 세기에 맞는 교회성장의 새로운 전략들을 제시할 것이다.

제3장
교회의 사회사업을 위한 신학적 의의 및 개념

본 장에서부터 본 연구자는 한국교회의 성장을 교회의 사회사업을 통하여 어떻게 전개할 것인가에
대한 신학적 의의 및 사회사업에 관한 개념을 연구하고자 한다. 그 동안 한국교회는 세계 교회 역사에 그
유래를 찾기 힘들 정도의 괄목한 성장을 이루었다. 그러나 설문 조사에서도 나타난 바와 같이 지금
한국교회는 성장이 둔화 되어있는 정체기이며, 목회 현장에서는 누적된 피로감으로 그 위기감을
호소하고 있다. 무언가 변화는 해야 하는데 어떻게, 어떤 방법으로 변화해야 그 정체기를 벗어나
성장하는 교회로 나아갈 것인가에 대한 고민은 목회 현장에서 사역을 하는 모든 목회자들과 교회의
중직자들도 공감하는 부분이었다. 그렇다면 분명 교회성장을 위한 돌파구가 있어야 할 것이고, 그 방법을
찾아서 교회에 적용함으로써 성장하는 교회로 나가기 위한 신학적 의의 및 사회사업에 대한 개념들에
대해 먼저 살펴야 할 것이다.

1. 교회성장의 신학적 의의

먼저 살피는 것은 교회성장의 신학적인 전제들이다. 학자들이 말하는 교회 성장의 신학적인 전제는
모두 5 가지 인데 첫째는 하나님의 영광, 둘째는 예수 그리스도의 주님 되심, 셋째는 성경의 규범적인
권위, 네 번째는 죄와 구원 및 영원한 사망의 궁극적인 실재, 다섯째는 성령의 직접적인 사역으로 전제
되다. 즉 하나님의 뜻에 대한 충성으로 정리할 수 있다. 그래서 교회 성장학을 말하는 그 어느 누구도
교회성장, 그 자체가 목적이라고 말하는 사람이 없는 것이다.
그렇다면 교회성장의 신학적 방법론은 무엇인가에 대해 고민하지 않을 수 없다. 그 방법론은 분명하게
하나님께 대한 순종과 하나님을 영화롭게 하기 위한 목적으로 사용되어야 한다. 이것을 연구자는 ‘거룩한
실용주의’라고 명명해 본다. 이것은 사도 바울의 예를 통해 찾아볼 수 있다. 사도 바울도 복음 전도를
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위하여 상황에 따라서 유대인의 율법을 따르기도, 따르지 않기도 했다. 그리고 그 목적은 분명하게 ‘몇몇
사람을 구원하기 위해서’ 이루어진 자발적인 행동이었다.
그러므로 교회의 존재 목적인 모든 족속으로 제자를 삼기 위하여 이에 상응하는 성장전략으로 주님을
섬기듯이 교회가 속한 지역을 섬기며 영혼 구원과 동시에 교회의 양적, 질적 성장을 위한 전략을
마련하여 지금도 역사하시는 하나님의 뜻을 교회성장으로 이루어 나가야 할 것이다. 물론 각 지역의
교회들이 처한 상황이나 여건은 다르기 때문에 지역의 환경과 특성, 그리고 교회의 상황은 다양하기
때문에 전략적으로 제시하는 전략들이 구체적이고 실제적인 전략들을 제시하기에는 어려움이 있을 수
있겠다. 하지만 다행스러운 것은 최근 한국교회 내에서 사회사업의 문제점 및 실태파악에 대한 연구가
증가하고 있다는 것은 고무적인 일이 아닐 수 없다. 그러나 이러한 연구활동 역시도 실천적인 측면에서는
다소 미흡한 점이 있다.
문제는 이를 어떻게 인식하느냐에 대한 것일 것이다. 즉 교회성장을 위한 전략적인 정책을 입안하는
리더십의 인식이 가장 중요하고, 또 이를 지지하고 따르는 교회 구성원들의 이해 정도도 중요한 한
요소이다. 만일 이런 인식이 부족하다면 오히려 교회성장을 위한 사업들은 부정적인 결과를 초래할 수도
있다. 그래서 현대의 전문적인 사회사업이 나타나기 전부터 교회의 사회사업은 오랜 역사를 갖고 있어
왔고, 모든 분야와 관련되어 있다.
하지만 이러한 사회사업은 근대 사회의 다양한 문제에 대처하는데 그 한계를 느끼고 전문적 이론과
기술의 도움으로 효율성의 제고를 필요로 해왔다. 더 나아가 교회는 강한 기독교 인도주의 정신과 봉사의
동기, 그리고 사회사업이 지닌 이론과 기술 체계를 통해 교회가 지향하고 있는 목적과 사회사업이
추구하는 이념을 통합, 확장시키는데 공헌해야 한다.

2. 자비량 사역과 일터 교회에 대한 근거

1) 바울의 자비량 사역 배경
바울은 초대교회에서 스스로를 ‘이방인의 사도’로 칭하며(롬 11:13), 그들에게 복음을 전하기 위해서
다양한 방법을 시도한 사람이다. 그가 취한 여러 가지 복음 선포의 방법 중 당시 사도들과 구분되는
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방법이 있는데 그것이 바로 ‘자비량’이다. 자비량은 바울 당시 초대교회에 큰 영향을 미쳤을 뿐 아니라
오늘날에도 중요하게 인식되어 선교의 현장 및 복음 사역 현장 속에서 다양하게 사용되고 있다. 그렇다면,
과연 바울은 당시의 복음전도자들이 사용한 방법과는 전혀 달랐던 ‘자비량’을 “무엇을 근거로
시작하였을까?”, “왜 바울은 자비량을 시작하게 되었을까?” 기독교 역사 속에서 자비량은 성서신학의
분야를 넘어 실천신학의 현장 속에 깊숙이 적용되고 있기에 자비량의 동기를 바로 아는 것은 성경신학적
관점에서 중요하다. 바울이 자비량을 복음전파의 원칙으로 사용하기에는 여러 가지 복합적인 배경들이
있었다. 먼저 바울은 베냐민 지파의 소생이며 바리새인중의 바리새인이라는 ‘유대적 배경’과 길리기아의
다소에서 태어나 자랐던 ‘헬라적 배경’이 있었으며, 예수로부터 이어받은 ‘복음 전승’의 배경이 있었다.
거기에 바울을 둘러싸고 벌어진 예루살렘교회와 안디옥교회와의 뜻하지 않은 문제로(행 15:39; 갈 2:12)
야기된 전도 자금의 중단, 전도현장마다 나타나 바울을 힘들게 한 ‘대적자’라는 상황적 배경들, 그리고
목회자의 마음으로 이제 막 복음을 받아들이는 성도들에게 무거운 재정적 짐을 지우지 않기 위한
‘부모로서의 사랑의 마음’(살전 2:7; 고후 12:14)등이 있었다. 이처럼 바울이 자비량을 결정하기까지는
여러 배경들이 복합적으로 존재했는데 그렇다면 “과연 바울은 여러 배경들 속에서 어떤 동기로 자비량을
결정하게 되었을까?”이 질문에 대해 수많은 배경들 속에서 바울이 자비량을 선택하게 된 주된
‘동기’가 무엇이었는지를 살펴보고자 한다.
선교학이 발달되면서 자비량은 성서신학의 분야보다는 실천신학인 선교의 방법론으로서 많이
연구되고 적용되었다. 최근에는 ‘스스로 일하며 선교한다’라는 개념을 가지고 각국의 상황에 맞추어
복음을 전하는 ‘자비량 선교사’들이 많아졌다. 이런 선교학적인 강세 속에서 바울이 행한 ‘자비량’ 자체에
대한 연구는 최근에 시작되었다. 그 대표적인 학자가 바울의 상황적 배경에 대해 연구한 로날드 F.
호크(Ronald F. Hock)이다. 그는 자신의 책 「바울 선교의 사회적 상황」에서 바울의 자비량 수단이었던
‘천막 짓기(행 18:3)’에 대한 연구가 그 동안 너무 소홀히 취급 되어 신학적 연구대상에서 제외되었다고
말하며, 부족하지만 지금까지 진행 되어 왔던 바울에 대한 해석을 세 가지로 요약하여 소개하고 있다.
먼저 페르디난드 C. 바우어(Ferdinand C. Baur)는 원시 기독교 역사의 문맥, 그 중에서도 교리적
발전에서 바울을 본다. 이러한 바울에 대한 해석은 19세기의 신약 성서관의 경향을 대표하는데, 그의
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연구는 통시적이며 신학적, 교리사적 연구이다. 그는 바울이 베드로와 예루살렘 사도들로 대표되는
유대교적 기독교의 끈덕진 저항을 물리치면서 보편주의 교설을 발전시켰다고 주장했다. 그러나 바우어는
자비량의 구체적인 수단인 ‘천막 짓기’ 자체에 대해서는 거의 논의하지 않았다.69
바울에 대한 두 번째 해석가는 윌리엄 부세트(Wilhelm Bousset)이다. 그의 연구는 19세기 말경에
대두되었는데, 그는 바울과 원시기독교가 동시대의 종교적 운동들과 신화들-예를 들면, 신비종교들과
영지주의-에 의해 지대하게 영향을 받았다고 보고 있다. 그의 연구방법은 교리적인 관점보다는 종교적
경험과 공동체의 예배 경험에 보다 많은 관심을 가지고 있어 신학적 토론이라기보다는 제의적 예배의
연구라고 할 수 있다.
세 번째 바울의 해석자는 종교사적 전통에 서있는 구스타프 A. 다이스만(Gustav A. Deissmann)이다.
그는 바우어나 부세트의 연구와는 달리 다른 방법의 바울 연구를 대표하는데 그의 연구는 제의적
문맥에만 한정되지 않고, 바울의 사회적 환경들까지 다루었다. 그러나 그도 “바울은 단순히 그 당시의
지식인들의 주의를 끌지 못했고 여행하면서 일한 천막 제조공에 불과했다”고 비하하여 평가하였다.70
안타까운 것은 이처럼 부족했던 자비량 자체에 관계된 연구조차 다이스만 이후로 더 이상 진행되지
않았다는 사실이다. 이런 흐름 속에서 바울 목회의 배경에 관하여 연구한 로널드 호크(Ronald F. Hock)의
저서 「바울 선교의 사회적 상황」은 많은 관심을 끌게 되었다. 그는 자신의 책에서 ‘생업으로서의 천막
짓기’, ‘장인선교사인 바울’, ‘천막 짓기와 사도직에 대한 문제’, ‘천막 짓기와 사회적 계층간의 문제’ 등의
소제목으로 바울의 상황적 배경에 대해 구체적으로 다루었다. 그러나 우리는 자비량의 사회적 상황에
대한 호크의 연구를 부분적으로 인정하면서도 이 연구 또한 자비량에 대한 본질적이고 신학적인 연구가
아니라는 한계를 가지고 있음도 인정해야 한다.

(1) 바울의 자비량 목회의 배경(유대적, 헬라적 배경을 중심으로)
바울에게 있어서 자비량의 수단인 ‘천막 짓기’는 매우 중요한 요소이다. 그는 과연 어디에서 이런

69) Ronald F. Hock, 「바울 선교의 사회적 상황」, 전경연 역 (서울: 대한기독교출판사, 1991), 10-4.
70) Ibid., 13.

43
‘자비량’의 기술을 배우게 되었을까? 그는 자신이 경험한 다양한 배경들 중에서 어떤 영향을 받아
‘자비량’을 계획하고 실행하게 되었을까? 라고 하는 이런 질문에 대한 대답을 얻으려면 바울이 경험했던
주변의 전반적인 배경을 살펴보아야 한다. 거기에는 태생적이고 민족적인 ‘유대적 배경’이 있고, 그가
유년시절을 보냈던 ‘헬라적 배경’이 있으며, 마지막으로는 그가 회심하고 복음전도자가 된 결정적인
‘복음 전승 배경’이 있다.71
먼저 유대적 배경을 살펴보면 그의 고백을 통해서 여러 곳에서 찾아 볼 수 있다. 그는 먼저 자신의
민족적인 부분에 대해서 말하며 “자신이 태어난 지 팔일 만에 할례를 받은 이스라엘 족속이요, 베냐민의
지파요, 히브리 사람 중에 히브리 사람이요, 율법으로는 바리새인이요”라고 고백한다(빌3:5-6; 행
21:39; 고후 11:22; 롬 11:1). 그는 자신이 받은 교육 분야에 대해서도 “나는 길리기아의 다소에서
태어나서 가말리엘 문하에서 교육을 엄격하게 받았다”(행 22:3)고 분명하게 밝히고 있다(빌 3:5; 행
23:6; 26:4-5). 또한, 자신의 종교였던 유대교를 향한 열심과 유대교의 위협요소로 나타난 기독교에 대해
“내가 내 동족 중 여러 연갑자들보다 유대교를 지나치게 믿어 조상의 유전에 대해 더욱 열심이
있었다”(갈 1:14), “나는 열심으로 교회를 핍박하였다”(빌 3:6; 행 8:3-4), “나는 하나님의 교회를 심히
핍박하여 잔해 하였다”(갈 1:13, 22-24; 고전 15:9; 딤전 1:13)고 입장을 밝히고 있다.72
그러나 유대인으로서의 바울의 특성은 그의 말과 행동뿐만 아니라, 그의 서신에서도 분명히 나타난다.
바울은 사역 중에도 유대교 정경인 구약 성경의 인용을 주저하지 않았고(딤전 5:18, 신 25:4; 살후 3:10,
창 3:19), 자신의 활동무대가 헬라 문화의 한복판임에도 불구하고 이방인 저자의 글을 자신의 서신에서
단 2회밖에 인용하지 않았다.73 더욱이 그는 어떤 일의 날짜를 말할 때 익숙한 헬라적 기준으로 표현하지
않고 ‘오순절’과 같은 유대적인 표현을 사용했다(고전 16:8). 이러한 사실에 대해 알프레드
로젠버그(Alfred Rosenburg)는 ‘바울의 사상은 유대교의 영적 기원, 즉 탈무드적 동방적인 사고를 나타
낸다’고 말하기도 했다.74 이런 유대적인 배경에서 바울이 생업을 가지고 복음을 전하는 ‘자비량’을

71) Ibid., 10-4.
72) 강창희, “바울과 예수의 전승.” 「ACTS 신학과 신학」,1997년 창간호, 91.
73) William Barclay,「바울의 인간과 사상」, 서기산 역 (서울: 기독교문사, 1996), 14-7.
74) 강창희, “바울과 예수의 전승”, 91.
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선택한 것이 토라 연구를 생업 실천과 결합시켰던 ‘랍비 관습’과 연관이 있다는 주장들이 제기되었다.75
이에 따르면, 바울은 가말리엘 문하생이 되기 전에는 생업을 배우지 않았고 그 이후 필요에 의해 배우게
되었다는 것이다. 이에 대해 귄터 보른캄(Giinther Bornkamm)은 ‘세상의 직업을 가지면서 토라를 배우는
것은 훌륭하다 또한 바울에게는 유대교의 신학적 훈련이 한 직업의 견습과 실천으로 결합 되었다’고
말하고,76 프레드릭 브루스(Frederick F. Bruce)도 “많은 랍비들이 상업을 실천하였다. 바울은 그리스도인
설교가로서 이 전통을 엄격히 고수했다”고 바울의 랍비 관습의 영향에 대해 말했다.77
이러한, ‘근로’의 긍정적인 필요성은 초기 기독교 문서에도 나타났는데, 초기 기독교 문서인
디다케(Didache)에서도 ‘만일 여행객이 찾아왔다면, 너는 할 수 있는 한 그를 선대하라. 만일 그가 기술을
가지고 너와 함께 하기를 원한다면 그의 식량을 위해서 일하라. 기독교인 아무도 게으르게 살지 않도록
하라’고 주의 이름으로 손님을 접대하는 가르침에서 근로에 대해 말하고 있다.78 그러나 이와 같이
그럴듯해 보이는 바울에 대한 ‘랍비 관습’의 영향에 대한 주장들은 여러 면에서 모순점이 있다.
이에 대해 호크는 다음의 3가지를 제시한다. 첫째로, 바울이 가말리엘에게서 교육을 받았다고 하는데,
본시 어질고 지혜로운 스승인 가말리엘의 제자로 훈련 받은 바울이 그렇게도 모질게 기독교를
박해했다는 데에 대한 불일치성이 제기되고 있다(행 5:34).79 둘째로, 유대적 배경 하에서의 바울의
교육을 인정하더라도, 바울이 자신이 받은 교육(생업에 토라를 결합시키는 랍비적 정신)으로 인해 마음
속에 반드시 생업을 가져야 할 필요는 없다. 역사 속에서 가말리엘에게서 토라를 배운 사람들 모두
직업을 가진 것은 아니었다. 여러 상황 속에서 선택적으로 직업을 갖기도 하고 그렇지 않기도 했다.80
셋째로, 보다 결정적으로 바울이 만일 생업을 가진 전문직을 목표한 생도였다고 하더라도, 토라와
생업을 결합시키는 이런 현상이 2세기 중엽 이전에 있었다고 보기 어렵다. 왜냐하면 얍니안

75) Ronald F. Hock,「바울선교의 사회적 상황」, 9, 94.
76) Gunther Bornkamm, Paul, (New York: Haprer & Row, 1971), 12.
77) Frederick F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free, (Grand Rapid: Eerdmans, 1977), 108.
78) Frederick F. Bruce, 「데살로니가전후서 WBC Vol.45」, 김철 역 (서울: 도서출판 솔로몬, 2000), 206-7.
79) Kirsopp Lake & Henry J. Cadbury, The Beginnings of Christianity, Vol 4, (London: Macmillan, 1933), 278-9.
80) Zeev Safrai, Education and the Study of the Torah, The Jewish People in the First Century, Vol. 2, (Philadelphia: Fortess,
1976), 945-70.
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시대(Yavnean period: A.D. 70-125)에 활동한 랍비들의 근로는 토라와 생업의 결합이라는 의식에
의해서라기보다 경제적 필요로 인해 일을 했고, 우샤시대(Usha period: A.D. 140-170)에도 랍비들은
유대전쟁으로 야기된 심각한 경제적 곤궁에 대처해서 일을 했었다.81
지금까지 살펴보면, 바울의 ‘자비량’ 수단인 ‘천막 짓기’에 대한 배경으로 유대적인 배경은 여러 모로
상당히 설득력 있어 보인다. 그러나 위의 여러 가지 의문점들을 고려할 때 ‘랍비적 이상(유대교의 신학적
훈련으로 생업을 가진다)’이 바울로 하여금 앞으로의 사역에서 ‘자비량’을 목표하고 그것을 실천하며
복음을 전하게 했다고 주장하기에는 미흡한 점이 있다.82
다음으로 바울에게 유대적 배경이 있었던 것처럼 간과할 수 없는 또 하나의 요소는 바로 헬라적
배경이다. 먼저 그의 출생지는 헬라 문화의 배경이 있는 길리기아의 다소였다(행 22:3). 지정학적으로
길리기아의 다소는 로마 문화세계에서 가장 번창한 상업도시였고, 다른 헬라도시들 처럼 다양한 혼합
종교가 만연했던 도시였다. 그러나 다소는 학문에 대한 열심이 다른 어느 도시보다도 뛰어나 다른 곳에서
학자들을 유입할 필요 없이 충분히 학자들을 보유한 교육도시이기도 했다.83 이 도시에서 태어나
가말리엘 문하에 들어가기까지 시간을 보낸 바울에게 로마식 이름과 시민권의 습득은 자연스러운
것이었고, 그의 서신이 모두 헬라어로 기록된 것과 그의 문체가 헬라식 교육의 영향을 받았음은 당연한
것이라 할 수 있다.84
특히 바울에게 나타난 헬라식 교육은 그의 서신 곳곳에서 ‘디아트리베’라는 견유학파적 논증
방식(친밀하게 이루어지는 대화 양식)으로 대화가 진행되는 것을 통해서도 볼 수 있다(롬 2:1-20; 3:19; 9:19; 고전 9장). 또한 예수님는 갈릴리의 농경생활에 대한 용어를 많이 사용하는 반면에, 바울은
도시문화 특히 헬라적 도시문화에서 나오는 이미지와 용어들-정치적 용어(빌 1:17; 3:20), 상업적
용어(몬1:18)와 법률적 용어(갈 3:15; 4:1-2; 롬 7:1)를 사용했으며, 헬라의 경기(빌 2:16; 고전 9:2427)와 헬라의 노예시장(고전 7:22; 롬 7:14), 혹은 황제의 방문을 축하하는 헬라 의식(살전 2:19)을 알고

81) Ronald F. Hock,「바울선교의 사회적 상황」, 22, 74, 95.
82) Ibid., 11.
83) Frederick F. Bruce, 「바울」, 박문재 역 (서울: 크리스챤 다이제스트, 1993), 48.
84) Joseph A. Fitzmyer, 「바울의 신학」, 배용덕 역 (서울: 도서출판 솔로몬, 1996), 71.
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있는 표현을 사용했다.85
이와 같이 바울이 받은 일반적인 헬라 문화의 영향 외에도 ‘자비량’에 직접 영향을 미친 것으로
여겨지는 것들은 또 있다. 당시 헬라에는 많은 철학자들과 지성인들이 있었고, 이들은 가르침을 주고
생계를 유지하였는데 구체적으로 다음과 같은 4가지 방법을 사용했다.86
첫째로 설교나 강의를 하고 ‘강사료’를 받는 것이었다. 이 방법은 프로타고라스(Protagoras of

Abider)에게서 주도적으로 신임을 받은 것으로 고르기아스(Gorgias), 히피아스(Hippias)등과 같은 더
많은 철학자들에게도 보편적으로 채용된 방법이었다. 이 방법은 높은 강사료가 책정되었기에 많은
철학자들이 부유해지는 수단이 되었다.
둘째로 철학자들, 웅변가들, 문법학 교사들이 채용한 것으로 제왕이나 단순한 부호와 권력 있는
사람의 집에 입주하여 그 후원자의 거주스승으로서 ‘개인 교수’ 하는 것이다. 이 부양 방도를 택한
철학자들도 무수히 많았는데, 플라톤과 아리스토텔레스도 이들 중 하나이다. 이들에게는 호사한
식단들과 가장 향기로운 향료와 고가의 옷과 아름다운 여인들, 또 많은 돈이 공급되었다. 그러나
소크라테스와 견유주의87자들은 이러한 방법을 쾌락의 노예가 되는 것으로 여겨 거절하였다.
셋째 방법은 ‘구걸’이었다. 이것은 첫째와 둘째 방법을 대적한 ‘견유주의자들’이 강의료를 받든지
가정에 입주함으로서 살아가는 철학자들을 공격하는 방도로서 선택되었다.이 방법은 특히 집이 없거나
부한 후원자의 집에 거주하지 못하는 사람들에게는 손쉬운 생계의 방편으로 채택되었다. 그러나 이
방법은 또 다른 견유주의자들에 의해서 거부당하기도 했다.
생계를 위한 넷째 방법은 ‘근로’였다. 이러한 근로는 기술업이든 비기술업이든 상관이 없었다. 여기에
속한 견유주의자들은 정원사와 제분업자, 농장의 운반부와 제과공 같은 일을 했다. 이러한 방법은
이상적인 견유주의철학자의 예로 여겨졌다. 그러나 이런 방법으로 생계를 꾸려가는 것은 현실적으로

85) 헬라적 정치 용어(다툼-빌 1:17; 시민권-3:20)와 헬라의 경기(달음질-빌 2:16; 고전 9:24-27), 헬라의 상업적 용어(회계-몬
1:18) 또는 법률적 용어(언약-갈 3:15;유업, 후견인-4;1-2; 롬 7:1) 아울러 헬라의 노예시장(종-고전 7:22; 팔렸다-롬 7:14), 혹은
황제의 방문을 축하하는 헬라 의식(면류관-살전 2:19)
86) Ronald F. Hock,「바울선교의 사회적 상황」, 55-63.
87) ‘견유주의’의 뜻은 인간이 인위적으로 정한 사회의 관습, 전통, 도덕, 법률, 제도 따위를 부정하고, 인간의 본성에 따라
자연스럽게 생활할 것을 주장하는 태도나 사상이다(냉소주의, 시니시즘). [인터넷 자료]
www.krdic.naver.com/detail.nhn?docid=1962600. 2017 년 3 월 10 열람.
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고통을 수반하기에 철학자들 중에서도 적은 수에 의해서 실행되었다. 바울과 동시대의 철학자
무소니우스 루푸스(Musonius Rufus)는 ‘자기의 생계를 자기 힘으로 조달하는 사람은 다른 사람으로부터
부양 받는 사람보다 더 자유하지 않은가?’라고 근로의 우수성을 암시하는 수사학적 질문을 하기도
했다.88 그의 입장에서 제화업이나 그와 비슷한 생업은 철학자로 하여금 자족하기를 허락하고, 생도들과
다른 사람에게 철학적 대화를 참여할 수 있게 하는 수단이었다. 이런 면에서, 헬라지역에서 바울의 ‘천막
짓기’는 비록 가장 적게 채용된 방법이었지만 당시 철학자들의 생계 방식 중의 하나로서 인정되었다.
헬라에서 생계를 위한 근로의 또 다른 예가 있다. 스토아 철학자 클레안테스(Κλεάνθης/Cleanthes)는
경제적 곤궁에 빠진 학생으로 돈을 차용하지 않고, 제분소에서 옥수수를 갈아서 생계를 꾸려갔고,
플루타르코스(Πλούταρχος/Ploutarchos)는 생계를 위하여 글을 가르치고, 학교로 어린이를 데리고 오가는
일, 문지기, 선원으로 일할 것을 추천했다. 에픽테투스(Ἐπίκτητος/Epictetus)는 그의 제자들에게 환경이
허락한다면 근로할 것을 충고했으며, 물 긷기, 어린이 출퇴근, 문지기 등을 추천했다. 실제로 비두니아의
지방귀족인 디오 크리소스톰(Dio Chrysostom)은 유배 기간 동안 나무 심기, 땅 파기, 물 긷기 등 손으로
노동하여 생계를 이어갔고, 무소니우스(Musonius Rufus)는 농장에서 일을 하며 생계를 이어갔다.89
이와 같이 바울 당시의 헬라세계에서 철학자들의 생계를 위한 네 가지 방편 중, 바울의 ‘자비량’과
연관이 있어 보이는 것은 넷째 방법으로 ‘근로로서 자신의 생계를 이어가는 것’이다. 이것은 바울의
‘자비량’과도 외견상 유사한 것으로 헬라 문화 속에 살았던 바울이 몰랐을 리가 없다. 그러나 아무리
유사한 점이 있다고 하나 ‘노동으로 생계를 이어가는 사람들을 노예들처럼 대우 한다’는90 헬라 세계의
문화를 감안하면, 한 계층이 아닌 더 많은 사람에게 복음을 전하려는 바울이 헬라의 영향을 받아
‘자비량’을 복음전파의 수단으로 선택했다는 것은 생각하기 힘들다.
그리고 바울의 사역에 영향을 미친 또 하나의 요소는 복음전승이다. 헬라 문화 속에서 태어났고, 유대
환경 속에서 성장한 바울은 자신이 가지고 있는 신념과 신앙으로 당시의 기독교인들을 핍박하려고
다메섹으로 가는 길에 부활한 예수를 만났고, 이 체험이 그의 삶의 방향을 바꾸는 결정적인
88) Ronald F. Hock,「바울선교의 사회적 상황」, 61.
89) Ibid., 80-1.
90) Ibid., 37.
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계기(calling)가 되었다. 이 신비적 체험으로 인해 바울은 육신으로 만나보지 못했던 예수, 십자가에서
‘죽었던 예수’를 ‘영광의 주’로 만나(고전 9:1; 15:8), 복음전도의 사명을 받고 결국에는 교회에서
인정하는 사도로 서게 되었다.
예수님과의 대면 체험은 바울의 유대적 배경이나 혹은 그의 헬라의 문화적 배경 이상으로 바울에게 큰
영향력을 끼쳤다.91 그러나 이 만남만으로 바울이 예수에 대해 모든 것을 알 수는 없었다. 그는 예수에
대한 구체적인 말씀과 행적, 가르침 등을 더 많이 알아야 했다. 이를 위해 바울은 다메섹 도상에서의 체험
이후에 아라비아로 내려가서 처음 예루살렘을 방문했고, 게바(Cephas/베드로)와 15일 동안 만나고
예수에 대한 정보를 나눴다(행 9:26-28; 갈 1:18).92 이런 만남들로 인해 바울은 초대교회의 여러 전승과
케리그마(kerygma), 예배 의식, 찬송들, 신앙고백 형식문들과 신학적 용어 및 권면 등을 물려받아
사용했으며, 그것들을 자신의 서신에 포함시켰다.93
바울이 전적으로 예수에 대한 전승을 사용했다는 구체적인 증거들은 많다. 바울은 ‘주의 재림’과
‘성도들의 부활’에 대한 부분(살전 4:15-17)을 언급하면서 ‘주의 말씀’이라고 말씀의 출처를 밝혔고(요
11:25-26), ‘복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라’는 부분(고전 9:14)은 누가복음 10:7과
마태복음 10:10의 예수님의 말씀과 일치한다. 또한 이혼 문제에 있어서도 ‘주의 명령’이라는 정확한
표현을 사용하면서 반대했는데(고전 7:10-11), 이것은 복음서에서의 예수의 이혼에 관한 말씀과
일치한다(막 10:9-12; 마 19:6; 5:32; 눅 16:18).94
또한, 성만찬에 대한 표현(고전 11:23-25)에서도 ‘그 밤’과 ‘나를 기념하라’ 같은 표현은 복음서의
수난 기사의 상황과 일치한다(막 9:31; 10:33; 14:18; 마 26:21; 요 13:21; 막 14:21). 더구나 이
부분에서는 “내가 전하는 것은 주께 받은 것이니”(고전 11:23)라는 표현을 사용하여 복음 전승에 대한
정확한 인식을 보여주고 있다.95

91) Joseph A. Fitzmyer,「바울의 신학」, 75-6.
92) Ibid., 82.
93) Ibid., 78-9.
94) Ibid., 48-51.
95) 김세윤 ,「예수와 바울」 (서울: 도서출판 참말, 1993), 319-38.
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또한 바울이 행한 ‘자비량’은 ‘십자가’를 기반으로 출발했다. 바울은 성도를 향한 사랑 때문에 몸이
힘들어도 고난과 핍박을 받아도 교인들을 찾아갔고, 전도여행을 했으며, 옥에도 갇혔으며, 당연히 쓸 수
있는 권리를 사용하지 않았으며, 자기 손으로 노동과 수고를 하며 복음을 전했다. 바울은 이 모든 것을
바로 복음전파를 위해서, 그리고 성도들이 믿음의 성장을 이룰 수만 있다면 모든 것을 포기할 수 있는
‘사랑’을 갖고 있었다. 그는 이러한 ‘헌신적인 부모의 사랑’에 기반을 두어 본을 보였고, 포기도 했으며,
훈계도 했고, 죽기까지 했다.
그런데 이러한 헌신적인 사랑을 가능하게 한 연결고리는 ‘예수와의 연속성’이었고, 그 연속성 중에서
자비량을 가능케 한 근본적인 동기는 ‘십자가 신학(Theologia Crucis)’이었다(고전 1:18~19, 23~24;
2:2; 갈 6:14). 바울에게 있어 ‘십자가’야 말로 인간을 향한 하나님과 예수의 지대한 ‘사랑의 표현’이었다.
가장 영광스러운 하나님의 아들이 가장 천한 인간의 대속을 위하여 이 땅의 모든 고난과 약함을 견디고
참아내셨으며, 결국에는 순종함으로 ‘십자가’의 고난을 당하셨다.
십자가는 ‘고난과 약함의 상징’이었으나, 예수는 그것을 이기고 부활하였다. 그 예수가 바울을 만났고,
그 만남을 통해 바울도 변화되어 십자가에 나타난 예수의 겸손함과 희생적이고 뜨거운 사랑을 갖고
‘자비량’의 사역을 했던 것이다. 바울은 예수가 인류를 위해 희생했던 것처럼 성도들을 위해 희생했고
굴욕을 참았다(고후 4:7-15; 12:15; 13:7). 그는 고난 뒤에 오는 승리와 영광(고후 2:17; 3:1-3; 4:1-15;
5:14-15; 6:4-10; 11:23-12: 12; 13:4)을 알고 있었기 때문에 “십자가의 도가 멸망하는 자들에게는
미련한 것이요, 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라”(고전 1:18)고 위대한 고백을 했던 것이다.

2) 칼빈의 교회론에 근거한 일터 교회로서의 방향과 역할
칼빈에게 있어서 기본적인 교회관은 “하나님께서 우리를 그리스도의 공동체로 인도하시며 우리를 그
안에 있게 하시려는 외적인 은혜의 수단”이라고 기독교 강요 제4권의 제목에서 밝히고 있다.96 칼빈이
이해한 교회의 본질은 하나님의 백성들이 성화의 삶을 살아 가기 위한 외적 수단이며, 복음전파를 위해
자기 백성들을 가르치기 위한 교육기관으로서 역할을 담당한다.

96) John Calvin, 「기독교강요 Vol. Ⅳ」, 김종흡 외 3 인 공역 (서울: 생명의 말씀사, 2006), 8.
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“우리의 믿음을 일으키고 키우며 목적지까지 전진시키려면 무지하고 태만한 우리들에게는 외적
도움이 필요하기 때문에 하나님께서는 외적 수단으로서 교회를 주셨다. 따라서 복음 전파가 활발히
이루어지도록 그 보화를 교회에 맡기시고 목사, 교사를 임명하시고 자기 백성들을 가르치게 하셨다.”97
고 말한다. 물론 칼빈이 이해한 교회의 목적과 기능의 다양성 가운데 가장 기초적인 목적은 구원
제도로서의 목적이지만, 이를 위해서 교회는 신앙의 성장, 신자 개인과 공동체의 성화, 복음전파, 교회의
다양한 대외적 책임, 사회와 정치의 올바른 질서회복, 창조 질서의 회복 등을 위해서 봉사한다.98
칼빈이 이해한 교회의 목적과 기능은 궁극적으로 하나님 나라의 실현에 있다. 칼빈의 교회론에는
2가지 양면성이 존재한다. 즉 ‘구원의 방주로서 교회’ 라는 전통적인 교회 모델은 ‘모이는 교회’에 대한
표상이며, 피조 세계 전반을 통한 하나님 나라를 지향하는 역동적인 교회 모델은 ‘흩어지는 교회’에 대한
표상이다. 칼빈이 언급한 ‘어머니로서의 교회’는 하나님의 양육과 교육과 목양이라는 교회의 본질을
드러낸다. ‘삼위일체론적 교회’도 칼빈이 이해하는 성경적 교회론이다.
칼빈이 이해한 ‘이중적 측면을 가진 교회’ 즉 가시적인 동시에 불가시적인, 보편적인 동시에 지역적인,
싸우는 동시에 승리하는 교회는 교회 지도자들이 과거에 오해해왔던 교회의 이원론적 또는 이분법적
분리를 극복하게 해주는 동시에, 현실과 이상 사이에 존재하는 깊은 딜레마를 해결해준다.99 교회는 오직
하나님의 나라와 그리스도의 다스림과 성령의 새로 지으시는 권능이 확장되는 일을 위해 존재한다.
교회가 자체의 목적을 가진다면 그것은 그릇된 교회다. 그 의미는 참된 교회는 기록된 성경말씀을 떠난
교회 자체의 말을 하거나 교회 내부의 임의적 뜻대로 행하지 않으며, 또한 세상의 어떠한 지배자에게
복종 하지도 않는다.100 칼빈은 이중적인 측면의 교회를 하나의 교회에 대한 두 가지 양상으로 이해했으며,
각각의 측면이 상호 보완적인 교회로서 기능할 수 있음을 말 한 것이다.101

97) Ibid.
98) 최윤배, “칼빈의 교회론: 교회의 본질을 중심으로.” 「한국기독교신학논총」, 2007 년 49 호, 99.
99) Ibid., 120.
100) Otto Weber,「칼빈의 교회관」, 김영재 역 (서울: 이레서원, 2001), 44.
101) Ibid.
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(1) 구원의 방주로서 교회
성경은 회당이 아닌 교회를 장소나 건물로 묘사하고 있지 않지만 많은 사람들은 여전히 교회를 하나의
장소나 건물을 갖춘 지역 교회만을 교회로 인식한다. 이런 경향으로 인해 직장에서 모이는 일터 교회나
가정 예배 모임은 교회로 생각하지 않은 것이 일반적인 생각이다.102 성경에서 교회를 가리키는 가장
일반적인 표현은 ‘에클레시아’(ekklesia)라는 말인데, 이는 ‘안에서 밖으로’(out of)를 의미하는 전치사
‘에크’(ek)와 ‘부르다’(to call)를 의미하는 동사 ‘칼레오’(kaleo)가 합해진 합성어이다. 따라서 이 말은
‘밖으로 불러내다’(to call out)라는 의미를 가지고 있다. 즉 교회는 ‘부르심을 받은 자들의 집합체’라고
하는 것이다.103 칼빈은 교회를 하나님의 택함을 받은 자로 산 자와 죽은 자를 다 포함시키며 나라나
종족에 추호의 차이도 두지 않는다. 그러므로 성도가 직장에서나 가정이나 혹은 예배당으로 모이든지
하나님의 일을 위해서 모이는 것은 교회로 볼 수 있는 것이다.
한국에는 지금도 일터에서 상황과 직능, 장소에 따라 예배로 모이는 교회가 많이 있다. 예를 들면,
종합병원에 있는 병원 교회, 군대에 있는 군인 교회, 대학 내에 있는 대학교회, 그리고 회사의 신우회와
단위 직장 선교회, 그리고 각 기업체의 정기 예배 등이 있는데, 이 뿐만 아니라 일터에서 자신의 일을
하나님의 소명으로 여기고 하나님 나라의 원리대로 기쁘게 일 하게 될 때 그런 사람들의 일하는 공동체
역시 일터 교회로 볼 수 있는 것이다.104
로마서 10장 13-15절에서 “누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 그런즉 저희가 믿지
아니하는 이를 어찌 부르리요 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요
보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여
함과 같으니라”고 말씀하신 것처럼 일터에 한 사람의 참 그리스도인이 존재한다면 같은 직장의 동료들은
구원의 방주에 올라탈 가능성이 매우 높을 것이다. 일터 교회는 한 사람의 영혼이라도 구원하기 위한
구원의 방주로서 교회이며, 일터 교회는 한 사람의 직장인 이라도 복음을 듣고 구원을 받게 하기 위해
존재해야 하는 것이다. 수많은 일터 교회가 각자의 일터에서 하나님의 선택된 백성들이 삶을 통해 신앙을
102) Ibid.
103) 한성기,「신학으로의 초대」 (군포: 도서출판 잠언, 2006), 300.
104) 천상만, “일터 교회 어떻게 보아야 하나?”, 6-11.
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드러내는 흩어지는 교회로 모이고 있는 것은 타락으로 인해 파괴된 창조질서를 회복하기 위해 교회를
세우신 하나님의 구속 사역의 일환이며, 이를 통해 사람들이 일하는 모든 영역에서 하나님의 통치가
이뤄지는 하나님 나라의 확장을 위한 구원의 방주로서 교회의 기능을 담당하고 있는 것이다.

(2) 신앙성장을 위한 교회
하나님의 은밀한 선택에 의해 구원의 은혜를 입은 성도들의 모임인 교회는 그리스도의 장성한 분량이
충분한 데까지 이르기 위해 신앙 성장이 이뤄져야 하며, 하나님께서는 그들이 교회에서 교육을
받음으로써 장성한 사람이 되기를 원하시므로 칼빈은 이를 위해 교회를 배우는 학교로 표현하고 있다.
이는 앞에서 이미 논했듯이 칼빈이 교회를 ‘신자의 어머니’로 표현하고 있는 것은 신자들의 신앙의
훈련소로서 교회의 교육적 사명을 강조한 것이다.105 칼빈은 교회를 통한 교육에 머물지 않고 제네바 전
시민을 기독교적으로 교육하고 훈련함으로써 제네바를 기독교적인 질서 위에 세우기를 열망했고,
시의회의 협력을 얻어 그의 교육적 이상을 강력하게 밀고 나갔다. 신앙고백을 제정하여 그것을 시민
전체에게 선서토록 했으며, 학교를 설립했고, 인문 교육을 강조하는 등, 신앙의 생활화를 기대했다.106
이는 신앙성장을 위한 교회의 역할을 지역 교회로 한정하지 않고 생활 실천 교육의 장으로서 삶의
현장에서 성숙한 신앙인으로서 성장할 수 있도록 일터 교회가 그 사명을 감당해야 함을 강조한 것으로
확대해석 할 수 있는 것이다.107
칼빈은 예배를 통하여 신자들을 바로 교육하였다. 교회의 제1차적인 임무는 하나님의 말씀을
해석하고 가르치는 것으로 보고 그는 설교를 예배의 중심에 두었다.108 또한 칼빈은 직업을 ‘순종의
학교’로 표현하였으며 그리고 직업을 수행하는데 많은 어려움과 시련이 찾아온다 할지라도, 그것은
하나님의 섭리 속에 우리에게 허락된 것으로 여겨야 한다고 말한다.109

105) Ibid.
106) 정해원,「21 세기 목회의 새바람 교육목회」, (서울: 도서출판 예루살렘, 2000), 116.
107) 천상만, “일터 교회 어떻게 보아야 하나?”, 13
108) 정해원,「21 세기 목회의 새바람 교육목회」, 124.
109) Paul Lobstein,「칼빈의 신학과 기독교 윤리」, 장호광 역 (안양: 도서출판잠언, 2009), 219.
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이처럼 지역 교회에서 의식으로서의 예배를 통한 신앙교육이 이뤄지고 있다면 일터 교회에서는 삶의
현장 속에서 “무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하지 말라”는 골로새서 3장 23절
말씀처럼 자신이 맡은 일을 통해 하나님께 영광 돌리는 삶의 예배가 될 수 있도록 반복된 훈련과
시행착오를 통해 한 걸음씩 성장해 가고 있는 것이다. 지역 교회 안에서 교육하고 있는 가정 사역 또는
성경공부 프로그램처럼 일터 교회에서는 일터 속의 현실 문제를 중심으로 성경적이며 효과적인 교육과
훈련을 위해 직장 내 성경공부 모임 외에도 단위 지역별 모임을 통해 정기적인 수련회를 개최하여 직장
전도와 양육에 관한 교육을 실시하고 있다.

(3) 복음전파를 통한 세계의 복음화
복음전파를 통한 세계 복음화란 일반적으로 선교를 의미하는 것인데 칼빈이 교회를 성도의 어머니로
비유한 것은 자녀를 낳는 일은 어머니의 가장 기본적이면서 가장 중요한 일이므로 교회의 선교적 의무
내지 사명으로 이해될 수 있다.110
선교는 모든 교회에 위임된 주님의 지상 최대의 명령이다(마 28:18-20). 모든 교회와 성도들에게
복음 전파는 선택 사항이 아닌 필수적인 주님의 명령이므로 일터에서 일하는 직업인 성도들에게도 직장
복음화를 위한 복음 전파는 반드시 수행 되어야 하는 것이다.111 선교란, “예수 그리스도가 하나님나라와
연관된 임무의 수행을 위해 그리스도인과 교회를 세상 속으로 보내신 것”으로 정의 할 수 있으며, 따라서
모든 그리스도인은 하나도 예외 없이 세상 속으로 보내심을 받은 선교사이고, 우리는 세상 속에서 늘
보냄 받은 의식 가운데 살아야 한다.112
일터 교회의 직장 선교는 일반 선교와 비교해 볼 때 교회 설립이라는 구체적 목표를 추구할 수 없지만
직장 선교회 형태의 특수한 교회를 설립할 수 있으며, 하나님 나라 확장을 통하여 하나님께 영광 돌릴 수
있다고 본다.113 다만 직장 선교는 선교하는 사람이 직장인 성도이며 선교 대상과 선교지가 일터와

110) 천상만, “일터 교회 어떻게 보아야 하나?”, 13.
111) Ibid.
112) 송인규,「예배당 중심의 기독교를 탈피하라」, 43.
113) 박흥일,「직장선교와 삶의 현장」, (서울: 크리스천서적, 2001), 162.
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관련된다는 점에서 선교 전략과 방법은 일반선교와는 차별성이 있어야 한다.114 그러므로 직장은 일터
교회에 있어서 중요한 선교지이며 이런 의미에서 모든 직업인 성도는 그 선교지의 선교사이고 동료를
격려하며 양육하는 목회자인 것이다. 보냄 받은 의식에 기초하여 각각의 임무와 역할을 감당하면서
복음을 전파하여 불신자 동료를 회심시키고, 직장 복음화와 더 나아가 세계복음화를 감당하여
하나님나라를 확장시키는 일에 있어서 일터 교회의 중요성은 재차 강조해도 지나침이 없을 것이다.

(4) 이중적 측면을 지닌 교회
칼빈은 가시적 교회를 모든 나라에서 모은 큰 무리인 보편 교회로 보고 지역 교회는 보편 교회에
포함된다고 보았는데, “보편적 교회는 나누어져 여러 곳에 퍼져있지만 거룩한 교리의 한 진리에서 서로
일치하며 같은 종교 생활의 유대로 연합되었다”고 하였다.115 이런 의미에서 그리스도의 한 몸인
교회에는 교회의 두 가지 측면 또는 두 가지 양상이 있음을 위에서 살펴보았고, 이를 모이는 교회의
구조를 가진 지역 교회와 흩어지는 교회인 일터 교회로 구분하여 적용해 볼 수 있다.116
칼빈은 지역 교회가 주일 예배라는 모임을 통해서 성립하므로 교회를 “신자들의 모임”으로
이해하지만 이러한 교회의 개념에 덧붙여 또 다른 하나의 개념, 즉 교회의 제도적인 면을 말하고 있다.117
그러나 교회의 제도적인 면 보다는 흩어져 다시 모이는 모임의 형태를 띠면서 삶의 현장 속에서 믿음을
드러내는 실천적 훈련의 장으로서 일터 교회는 “성령의 전”으로서 그리스도가 중심인 보편적인 한 몸의
지체로서 다양성 가운데 교회가 하나 됨을 의미하는 것으로 적용될 수 있는 것이다. 먼저 모이는 교회인
지역 교회의 특성은 목회자 중심, 주일 중심, 교회당 중심, 예배 중심의 교회라고 할 수 있다.118
신앙생활을 주일에 목회자를 중심으로 교회당에 모여 예배를 드리는 것은 교회의 본질이며 핵심이고
중요한 일이지만 이것으로 교회의 사명과 책임을 다했다고 할 수 없을 것이다. 주일성수를 하는 것은

114) 천상만, “일터 교회 어떻게 보아야 하나?”, 14-7.
115) John Calvin, 「기독교강요 Vol. Ⅳ」, 59-8.
116) 천상만,「일터 교회 어떻게 보아야 하나?」, 14-7.
117) Otto Weber,「칼빈의 교회관」, 김영재 역 (서울: 이레서원, 2001), 38.
118) 박흥일,「직장선교와 삶의 현장」164-5.
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성도의 기본이지만 일반성도들이 삶의 현장에서 평일을 어떻게 사느냐 하는 것도 중요한 과제이며
교회의 관심대상이 되어야 하는 것이다.
모이는 교회인 지역 교회와 상호보완적 관계에서 흩어지는 교회인 일터 교회의 특성은
일반성도(직장인) 중심, 평일(6일)중심, 직장(사회)중심, 삶의 예배 중심으로 특징지을 수 있다. 그렇다고
해서 지역 교회와 동떨어져 있는 별개의 것이 아니라 그리스도의 몸으로서 완전한 하나인 것이 다.
교역자와 직장인 성도는 그리스도의 몸 된 교회를 구성하는 양대 기둥이며 삶과 예배가 분리된 것이
아니라 온전한 모습으로 삶을 드리는 참된 예배자로 바로 서야 하는 것이다. 그러므로 그리스도의 한
몸인 교회는 지역 교회로 모이는 공동체인 동시에 일터 교회로 흩어지는 공동체로 파악되어야 하고, 이
두 가지 이중적 측면 사이에 균형이 유지되어야 하는 것이다.

〈그림 1〉 신앙공동체119

3) 와그너의 ‘일터 교회’에 대한 칼빈주의적 반론
와그너는 그의 저서인「일터 교회가 오고 있다」에서 일터 교회가 추구해야 할 지향점으로 ‘사회변혁’
과 ‘부의 이동’ 두 가지를 제시한다. 그리고 일터 교회를 추구하는 주체로서 일터 사도가 일어날 것

119) 송인규,「예배당 중심의 기독교를 탈피하라」, 86.
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이라고 말한다.120 와그너가 제시하는 ‘부의 이동’ 이란 가난의 영을 없애는 가운데 경제적 부가 선교
영역으로 이동하도록 일터 교회가 역할 한다는 것이다.121 나아가 일터 교회는 미국사회에서 기존의 지역
교회를 대신할 새로운 대안 교회로서 자리 잡게 될 것이라고 말한다.122

(1) 핵 교회와 확대 교회
그의 책 1부 ‘한 교회 두 형태’의 1장 일터 교회론은 ‘모이는 교회와 흩어지는 교회’ 개념과 같이 지역
교회를 핵 교회로 일터 교회를 확대 교회로 지칭하는데, 이는 주일에 모여 예배 드리는 형태의 교회뿐
아니라 주중에 성도들이 각자 일터에 흩어져서 세워나가는 교회도 있다는 것을 강조한다. 결국, 그가
말하는 확대 교회의 개념은 위에서 정의한 일터 교회와 크게 다르지 않으며 교회의 이중적 측면을 강조한
칼빈의 교회에 대한 이해와 비슷하다. 하지만 2부에서 ‘두 개의 규범’이라는 내용을 통해 지역 교회와
일터 교회 간에 분명한 차이가 있으며, 일터 교회가 확장됨에 따라 양 교회의 특성 차이와 지역 교회의
여러 가지 문제들로 인해 지역 교회와의 갈등 내지 충돌이 불가피하게 되고, 이로 인해 새로운
대안교회로서 일터 교회가 성장할 것이라고 말한다. 대안교회로서 가정교회를 비롯한 인터넷 교회, 자유
셀 교회, 그리고 직장(일터)교회를 그 예로 들고 있다.
이에 대해 칼빈은 다음과 같이 경고하고 하고 있다. “자만심이나 증오심, 경쟁심으로 인하여 단독으로
독서하고 명상하더라도 충분한 유익을 얻을 것이라고 믿는 사람들이 많다. 따라서 그들은 집회를
무시하며 설교가 불필요하다고 생각한다. 그러므로 그들은 연합의 거룩한 관계를 끊기에 전력을
다하므로 이 신성하지 못한 분리에 대한 당연한 벌을 면하지 못하고 반드시 극악한 오류와 추악한 망상에
빠지게 된다.”123 이는 성도들이 교회를 무시하고 개인의 종교적 체험을 중시하는 주관주의 오류에
빠져서는 안 된다는 것이다.
한편, 교회의 불완전함을 비난하는 자들에게 칼빈은 ‘교회 내의 불상사는 교회를 떠나는 이유가 되지

120) Peter C. Wagner, 「일터 교회가 오고 있다」 , 16.
121) Ibid., 25.
122) Ibid.
123) John Calvin, 「기독교강요 Vol. Ⅳ」, 91.
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않는다’며 “사소한 의견 충돌 때문에 경솔하게 교회를 버려서는 안 되며, 주님께서는 인자하라고
요구하시는데, 그들은 인자한 생각을 버리고 완전히 극단적인 엄격 주의에 열중하여 아무 오점도 없는
교회를 찾지만 그것은 헛된 노력”124이라고 말하고 있다. 지상 교회가 지닌 약점을 갱신하고자 하는
의지와 시도는 수용할 수 있다고 해도 이에 대한 충돌이나 대안적으로 지역 교회를 무시한 채 일터
교회를 세우려는 시도는 결코 바람직하지 못한 일이다.
최근에 우리 기업 내에서도 와그너의 확대 교회 개념을 수용하여, 직장 예배를 드리는 것을 넘어서서
직장(일터)교회를 세우고 기업이 목사를 그 일터 교회의 목회자로 세우려는 기업인들이 늘어나고 있다.
그렇게 하려는 신앙적 열의는 높이 살 수 있지만 그 시도는 위험할 뿐 아니라 성경적으로 볼 때도
바람직하지 않다. 교회의 목회자가 기업 경영자에게 종속된다면 온전한 목회를 할 수 없고, 직원이
의무적으로 그 교회의 성도가 되어야 한다면, 그런 교회는 시작부터가 성경이 가르치는 교회의 모습과
다를 뿐 아니라 시간이 갈수록 교회의 본질에서 벗어나기 쉽기 때문이다.125
그러므로 “교회가 자체의 목적을 가진다면 그것은 그릇된 교회임에 틀림없으며, 참된 교회는 자체의
말을 하거나 자체의 뜻대로 행하지 않으며, 또한 세상의 어떠한 지배자에게 복종하지도 않는다”126는
오토 베버(Otto Weber)의 강조를 명심해야 할 것이다.

(2) 일터 사도-신사도 개혁운동
2장 ‘일터 사도들’에서 와그너는 누가와 루디아를 일터 사도의 예로 들면서 오늘날에도 일터 사도의
가능성이 있다고 주장하고 있다. 이는 그가 주장하고 있는 ‘신사도 개혁 운동’의 내용을 ‘일터 사도’라는
이름으로 기업가를 위시한 일터 사역자들에게 적용하고 있다. 빌 해몬의 일터 오중 사역의 주장을
인용하여 “사도들은 이 땅에 하나님의 기업 사단을 출범시킨 창업자 또는 기업가들과 같다고 할 수 있다.
선지자들은 그 기업을 어떻게 하나님의 나라 목적에 부합시킬지를 계획하고 평가하는 전략가, 복음
전하는 자들은 팀 별로 사업을 확장시키도록 영감을 불어넣는 영업부장, 교사들은 사원들로 하여금 원칙,
124) Ibid., 93.
125) 방선기, “직장 예배와 일터 교회.”「직업과 사역」, 2009 년 36 호, 7.
126) Otto Weber, 「칼빈의 교회관」, 40.
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제품과 서비스들을 훈련시키는 트레이너, 목사들은 직원들의 정기적인 일들을 관장하고 그들의 잠재력을
발견하도록 격려하며 한 팀으로 일할 수 있도록 도와주는 지점이나 한 부서의 책임자와 같다고 할 수
있다”127며 에베소서 4장 11절의 직분을 일터에 무리하게 연결시키고 있다.
그는 오늘날에도 직통 계시가 주어지며 에베소서 4장 11절의 직분들이 오늘날에도 그대로 존속하고
있다고 하면서 지금의 교회에도 사도와 선지자가 존재하므로, 오늘날의 교회는 바로 사도와 선지자들의
토대 위에 세워져야 한다고 주장하는데, 그것을 가리켜 ‘신사도 개혁 운동’이라고 한다.128 ‘일터 교회가
오고 있다’ 에서 말하고 있는 사도는 경영자 내지는 기업소유주를 비롯한 일터 사역자들이라는 것이다.
와그너는 비록 신학교 재학 시절에 개혁주의신학, 즉 칼빈주의가 성경의 진리를 올바르게 잘 체계화시켜
놓은 유일한 사상처럼 배웠다고 하면서도, 그러나 실제로는 ‘칼빈주의 신학’을 신학적 추론에 속한
것으로 여긴다. 그리고 그는 은사 중단론(Cessationism)을 포기하고 은사 운동 쪽으로 선회했다.129
칼빈은 「기독교강요」1권 9장 제목에서 ‘성경을 떠나 직접 계시로 비약하는 광신자들은 경건의 모든
원리를 파괴한다’고 직접 계시를 주장하는 자들을 비판하면서 다음과 같이 말한다. “성경을 저버리고
하나님께 이르는 다른 어떤 길이 있다고 생각하는 자들이 있는데, 저들은 오류에 사로잡혀 있다기보다
오히려 광란에 사로잡혀 있다고 생각되어야 한다.”130
칼빈은 계속하여 말하기를, “그들이 성경의 교훈을 유치하고 천한 것이라고 감히 멸시할 만큼 그들을
높은 자리에까지 오르게 한 그 영이란 도대체 어떤 영인가? 라고 그들에게 묻고 싶다”고 한 바 있다.
왜냐하면 칼빈은 하나님께서 우리에게 약속하신 성령님의 의무란, 들어보지 못한 ‘새로운 계시들’을
만들어 내거나 또는 우리를 이미 받은 복음의 교훈으로부터 멀리 떼어놓기 위해 ‘새로운 종류의
교리’(new kind of doctrine)를 지어내는 것이 아니라, 다만 복음이 말하는 바로 그 교훈을 우리들의
마음에 인쳐 주는데 있는 것으로 보았기 때문이다.131

127) Peter C. Wagner. 「일터 교회가 오고 있다」, 156.
128) 최병규, “신사도개혁운동 형성의 역사적 배경과 신학에 대한 비평.”「교회와 신앙」, 2009 년 7 월, 23.
129) Ibid.
130) John Calvin, 「기독교강요 Vol. Ⅸ」, 598-609.
131) 최병규, “신사도개혁운동 형성의 역사적 배경과 신학에 대한 비평.” 23-5.
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그러므로 직통 계시를 비롯한 은사주의적이며, 기업의 경영자 내지는 기업소유주를 비롯한 일터
사역자들을 사도라 부르는 와그너의 ‘일터 교회’는 개혁주의 신학적 입장에서 결코 용인될 수 없으며,
그러한 와그너의 사상은 경계 되어야 할 것이라고 본다.

(3) 부의 개념과 이동
와그너는 제4장 ‘빈곤에서 풍요로’에서 주로 부의 개념과 이동에 대해 설명하는데 주된 입장은 풍요가
축복이고 가난은 저주이므로 오랫동안 교회를 눌러온 가난의 영에서 벗어나 경제적 부가 선교 영역으로
이동하도록 일터 교회가 역할 해야 한다는 소위 ‘형통 신학’의 입장을 강변하고 있다. 그러면서 한편으로
번영과 부의 부작용인 욕심, 탐욕, 인색함, 자기 의존에 대해 주의하라고 경고하지만 그의 축복론은 요한
3서 2절에 근거한 영적, 육체적, 물질적 축복을 강조한다. 부와 하나님의 복을 동일시하는 문제를 ‘형통
신학’이라고 칭하기도 한다. 우리가 하나님께 순종하면 물질적인 복을 받는다는 가르침은 잘못된 것이다.
형통 신학은 동기를 왜곡시키고, 하나님을 물질적인 욕구를 충족시켜 주는 자판기 신앙으로
축소시킨다.132
이에 대해 칼빈은 믿는 자들은 사적인 소유물을 가질 수 없다고 주장하는 극단적 사상을 가진
자들과는 거리를 두면서 우리가 가진 모든 소유물의 참된 주인은 하나님이시며, 우리는 단지 그분이
우리에게 맡겨주신 것들을 관리하고 돌보는 책임만을 가지고 있다는 성경적 소유 개념을 소개한다.133
부와 가난에 대해서도 풍요가 하나님의 뜻이며 가난은 마귀의 뜻이라는 와그너의 생각과는 반대로
칼빈은 부자를 ‘가난한 자들의 목회자’요 가난한 자들을 ‘하나님을 영접한 자’ 또는 ‘그리스도의 대리자’,
‘하나님의 대리인’으로 간주하면서 부유하거나 가난한 것을 ‘행’ 또는 ‘불행’으로 연결시키지 말아야
하며,134 이 모두가 하나님의 선한 뜻을 이루시기 위함을 깨달아야 한다고 강조한다.
하나님은 모든 사람에게 복 주시길 원하시며 복을 주신다. 우리는 이미 죄 용서와 영생의 복을 받아
누리면서 이 복을 전하는 사람들이다. 일터 교회는 물질적으로 성공한 사람들만이 세워가는 그런 교회가
132) Richard C. Chewing,「신앙의 눈으로 본 경영」, 안동규 역 (서울: IVP, 1995), 27.
133) 장호광,「칼빈의 신학과 기독교 윤리」 (안양: 도서출판 잠언, 2009), 229.
134) Ibid., 231.
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아니다. 일터 교회는 적은 소유라 할지라도 하나님께서 맡겨주신 물질을 하나님 뜻에 맞도록 관리하는
선한 청지기로서 역할을 잘 감당하여, 다른 사람을 섬기며 하나님께 영광을 돌리는 일에 목적을 두어야
한다.

4) 일터 교회의 방향과 역할
지금까지 칼빈이 이해한 교회의 본질을 일터 교회에 적용하여 교회의 사명과 존재 이유에 있어서 지역
교회와 차이가 없음을 살펴보았다. 다만, 일터 교회라는 특수한 상황에 맞는 지향해야 할 방향성과 일터
교회에서의 좀 더 특별한 사명과 역할에 대해서 살펴보고자 한다.

(1) 일터 교회의 발전적 방향성
일터 교회 사역에 있어서 가장 중요한 것은 “왜 일터 교회로 모여야 하는가?” 하는 것이다. 우리의
일터를 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 계획과 우리를 통해 무엇을 하기를 원하시는가에 대한
분명한 소명을 발견하고, 비전을 제시할 수 있어야 하는 것이다.
첫째는 하나님 나라를 지향해야 한다. 어거스틴에게 있어서 하나님의 나라는 경건하고 거룩한 자들,
곧 신자들의 공동체로서의 교회와 동일한 것이었다. 성경이 말하는 하나님 나라의 주요 개념은 하나님의
통치개념으로 원리적으로는 땅 위에서 실현되지만, 예수 그리스도께서 가시적이고 영광스러운 모습으로
다시 오실 때 비로소 그 절정에 달한다.135 성경의 가르침에 따르면 예수 그리스도를 받아들인
그리스도인들은 이미 하나님 나라의 백성이 되었으며 그리스도 안에서 그리고 그리스도인들(교회)
사이에서 하나님의 나라는 성령을 통하여 우리 가운데 오셔서 하나님의 뜻과 계획을 성취하여 하나님의
영광이 드러나는 것을 의미한다.136 이러한 하나님의 나라는 우리의 구체적인 삶의 현장 속에서(가정,
직장, 관계, 세상에서의 모든 생활) 그리스도께서 임재하도록 허용하는 것이요. 그분이 자신의 뜻과
계획을 그곳에 실현하는 것이요, 마귀와 죄악이 지배하는 그곳을 하나님이 다스리는 장으로 변화시켜

135) Louis Berkhof, 「조직신학」, 권수경 역 (고양: 크리스챤다이제스트, 2006), 826.
136) 오성춘,「기독교인의 직업과 영성」, 18.
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나가는 그리스도인 삶 속에서 이루어지는 것이다.137
이에 대해 오성춘은 다음과 같이 말한다:

이것은 모든 직업에 그대로 적용되는 것이다. 직장에서 일하는 모든 사람은 그 일을 하면서
동시에 그 곳에 하나님의 사랑, 화해, 평화를 가져오기 위하여 일한다. 이것은 직업인의
자기실현을 위한 것이요, 하나님의 뜻과 계획을 성취하려는 것이요, 예수 그리스도를 대신하여 그
일을 하는 것이므로 직업인들은 언제든지 그리스도의 종으로 그곳에 들어간다. 이런 의미에서
직장은 하나님의 계획이 이루어지는 하나님의 나라요, 직장인은 하나님의 나라를 이 땅에
성취시키는 하나님 나라의 종이 되는 것이다.138

세상에 대한 하나님의 궁극적 관심은 하나님의 통치와 하나님의 백성에 있다. 일터에서도 하나님의
주권이 인정되고 그의 뜻대로 경영이 이루어지는 것을 하나님은 기뻐하신다. 일터는 하나님의 형상대로
지음 받은 인간의 존엄성을 인정하고, 온전한 인간성 회복을 위한 환경과 기회를 제공하여야 한다.139
그러므로 일터 교회는 하나님 나라를 실현하기 위한 수단이요, 하나님 나라가 임하도록 힘쓰는 하나님
백성의 모임이므로 궁극적으로 하나님 나라를 지향해야 하는 것이다.
둘째는 사회변혁 주체로서의 일터 교회이어야 한다. 그리스도인들은 개인의 성화와 사회변혁 중에서
어떤 것에 우선순위를 두어야 하는가? 개인의 성화는 성화된 인간이 살고 있는 사회를 정화하고
개혁하여 사회변혁의 주체로서 자리매김 되므로 개인의 성화가 우선이라고 말할 수 있을 지도 모른다.
그러나 그리스도를 믿는다는 것은 예배와 봉사 구제에 그치는 것이 아니라 마침내 하나님께서
완성시키실 하나님 나라의 실현에 현실 세계를 통해 구체적으로 참여하는 일이다. 따라서 예수
그리스도의 메시지는 개인의 구원에만 관계되는 것이 아니고 인간의 모든 사회적 차원을 포함한 전체
존재를 향해서 말해지는 것으로 이해되어야 한다.140
이런 의미에서 일터 교회는 개인의 성화를 중요시하는 신앙공동체적인 지역 교회와는 달리 세속적
가치관이 지배하는 직장 속에 들어가 성경적 세계관에 기초한 기독교 정신의 생활화를 통한 기독교

137) Ibid., 19.
138) Ibid., 20.
139) Ibid., 24.
140) 박흥일,「직장선교와 삶의 현장」 (서울: 크리스천서적, 2001), 367.
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사회문화 창달을 전제한 사회변혁의 주체로서 확실한 방향성을 추구하여야 할 것이다. 하나님은 인류의
타락으로 말미암아 죄악으로 물든 모든 피조 세계에 하나님의 주권이 회복되기를 원하시므로 그리스도인
경영자들과 직장인들은 죄악으로 가득한 직장 세계에 회개와 하나님 나라를 선포하기 위하여 예수께서
보내신 선교사들이라 할 수 있다.141 그러므로 성화과정에서 모든 성도들은 세상에 대한 책임의식을
가지고 일자리 창출과 사회봉사활동뿐만 아니라 무한경쟁에 따른 비인간화의 극복, 승자독식원리로 인한
속이는 문화와 부정부패 일소, 타락한 문화와 성윤리에서 구별 등, 오염된 사회구조를 정화함과 동시에
건전한 기업문화와 기업윤리의 조성에 모범을 보이는 사회변혁의 기능을 일터 교회를 통해 감당해야
하는 것이다.
셋째, 지역 교회와 상호보완 해야 한다. 일터 교회는 지역 교회와 직장 사회(일터)를 연결하고 상호
보완하는 협력주의를 지향해야 한다. 앞에서 논의하였듯이 일터 교회가 지역 교회의 대안 교회가 될 수
없으며 그리스도의 한 몸으로서 하나가 되어 지역 교회 속에 일터 교회의 사역과 정신이 함께 있어야만
교회는 제도적인 조직체가 아닌 살아 움직이는 유기적인 공동체가 될 수 있을 것이다. 각각의 일터
교회에 소속된 직장인 성도는 주일날 각자가 섬기는 지역 교회의 성도로서 봉사와 역할을 감당함과
동시에 평일에는 직장인이며 사회인의 역할을 감당하는 이중 신분을 최대한 활용하여 교회와 사회의
십자가 가교 역할을 수행 할 수 있어야 한다. 일터 교회는 인근에 있는 지역 교회 교역자를 초청하여 말씀
지도를 받고, 교회 장소나 시설을 활용하고 가능하면 가까운 지역 교회와 자매결연을 맺어 더 적극적인
상호협력방안이나 활용방안을 활용할 수 있을 것이다.142 지역 교회는 성도들을 훈련시켜 세상으로
내보내야 한다. 그리고 그들이 세상을 섬기도록 해야 한다. 말씀을 통해 성령 충만함을 받은 그들이
흩어지는 곳마다 하나님의 교회가 세워지도록 해야 한다.143 또한, 지역 교회는 교회 부근에 직장이
많으면 점심시간을 이용한 직장인 주중 예배를 인도할 수 있으며 휴게실이나 상담실 등을 운영하여
직장인들의 신앙생활에 도움을 줄 수 있을 것이다.

141) 오성춘,「기독교인의 직업과 영성」, 264.
142) Ibid., 215.
143) 김동호,「크리스천 베이직」, (서울: 규장, 2000), 209.
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(2) 일터 교회의 역할
지상 교회의 존재이유에 대해서 교회는 세 가지 목적을 위해 존재한다고 답할 수 있다. 하나님을
위해서, 세상을 위해서, 그리고 교회 자체를 위해서 하나님은 교회를 이 땅에 세우시고 보존하고
계신다.144 하나님을 위해서는 합당한 예배를 드려야 하며, 세상을 위해서는 복음전파와 봉사를 통해
그리스도의 부활의 증인 된 삶을 살아야 하며, 교회 자체를 위해서는 지체들을 섬기는 교제와 훈련을
통해 공동체의 성장을 이뤄가야 하는 것이다. 일터 교회도 지상에 존재하므로 지역 교회와 존재이유
측면에서 다름은 있을 수 없으나 앞에서 살펴보았듯이 세상 속에서 일상생활 가운데 위치한다는
측면에서는 차이가 있음을 인정해야 할 것이다.
그러기 위해서는 먼저 삶의 예배가 드려져야 한다. 일반적으로 교회의 제일가는 목적은 하나님께
드리는 예배에 있으며 ‘신령과 진정’으로 예배 드린다는 의미는 하나님을 알고 인격중심으로부터
우러나오는 예배를 의미한다. 로마서 12장 1절에서 몸을 제물로 드리는 것을 예배라 할 때 우리의 몸이
참여하는 모든 영역의 행위와 활동은 하나님에 대한 예배를 구성하게 된다.145 지역 교회에서 주일에
의식과 예전을 사용하는 종교적 영역의 예배와는 달리 일터 교회의 예배는 일상적 영역에서 종교와
관련된 행위로서 신우회 성경공부 모임, 전도 활동 등이 이에 포함되지만 골로새서 3장 22절-24절까지
말씀 가운데 ‘무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라’는 의미는
일상생활 자체를 통한 예배를 의미한다고 볼 수 있는 것이다. 예배와 일 모두 하나님을 섬기는
행위이므로 세상에서 우리의 모든 삶이 다 예배의식이 되어야 한다. 예배와 일의 통일성은 예배와
마찬가지로 일에서도 자기 잊음의 섬김이 요구된다. 그러므로 좋은 예배자들과 마찬가지로 좋은
일꾼들은 일하면서 자기를 잊어버리는 사람들이다. 우리가 하는 일에 대하여 두 가지 질문을 해야 하는데
첫 번째 질문인 “하나님이 원하시는 일인가?”에 대한 대답이 긍정적이라면, 두 번째 질문은 “이 일을 할
때 자신을 온전히 드릴 수 있는가?”이다.146 모이는 공동체에서 공적 예배 순서를 통해 주님을 예배하듯,
일상생활을 영위하는 가운데서도 주님을 예배하게 되는 것이므로 일터 교회의 일상생활은 곧 주님을
144) 옥한흠,「평신도를 깨운다」, (서울: 두란노서원, 1984), 57.
145) 송인규,「예배당 중심의 기독교를 탈피하라」, (서울: IVP, 2001), 104
146) Ben Patterson, 「일과 예배」, 김재영 역 (서울: IVP, 1997), 124.
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예배하는 현장이라 할 수 있는 것이다.147
둘째, 교제 즉 대인관계이다. 자녀들이 서로 사랑하고 화목하게 지내는 것 보다 부모의 마음을 기쁘게
하는 것이 없는 것처럼 하나님께서도 자녀 된 성도들이 연합하며 사랑의 교제를 나누기를 원하시므로
교회의 중요한 목적 가운데 하나가 성도의 교제이다.148 하지만 아이러니하게도 지역 교회를 옮기는 이유
중 하나가 바로 목회자와, 또는 성도간의 갈등이라는 교제의 단절이 원인이 된다. 직장인들에게도 회사를
옮기는 이유에 대한 설문을 보면 언제나 일보다는 대인 관계의 갈등 때문이라는 응답이 가장 많은 것
같다. 결국 직장 생활은 일 보다는 대인관계가 그만큼 중요함을 시사하고 있는 것이다. 그렇기 때문에
일터 교회는 이런 대인관계의 갈등을 풀어 주는 조정자 역할을 할 수 있어야 한다.
이에 대해 일터 교회는 성경적 해결책을 제시함과 동시에 갈등의 화해자로서 역할을 해야 하는데
대인관계를 잘 하기 위해서는 일단 작은 갈등부터 풀어서 평화를 이루고(롬 12:18), 더 나아가 직장
동료가 나에게 해주기를 바라는 만큼 다른 사람을 대접해 주는(마 7:12) 모범을 보여 주어야 한다.
그러다 보면 점차 다른 사람을 자신처럼 사랑하게 되는데(마 22:39), 그런 분위기가 바로 천국이므로
일터 교회의 직업인 성도가 일터를 천국으로 만들 수 있음을 확신하고 먼저 기도하고, 먼저 용서하고,
먼저 진실함으로 사랑의 교제를 실천하여야 한다.149
진정한 교제는 서로 돌아보고 격려, 고통의 짐을 나누며 서로의 성장을 도와준다. 메마른 직장생활
가운데 예수님의 사랑으로 서로의 목마름을 해소시켜 주어야 한다. 일터 교회에서의 교제의 행복과
기쁨은 주변 동료들에게 모임에 참여하고 싶은 동기를 부여하게 되지만, 반면 일터 교회의 교제가 주변
동료들에게 배타적인 크리스천 무리로 비춰져 반감을 주지 않도록 조심해야 할 것이다.
셋째, 훈련이다. 교회는 성도가 믿음 위에 바로 서서 지체 간에 서로 돕고 더 나아가서는 세상에서
빛과 소금의 역할을 제대로 감당할 수 있도록 하나님의 말씀으로 철저히 교육하지 아니하면 안 된다.
마태복음 28장의 예수님의 명령 중 ‘가르쳐 지키게 하라’는 표현은 지역 교회가 가르치는 역할을
담당한다면, 일터 교회에서는 지켜 행하는 역할을 감당해야 한다는 의미로 해석해 볼 수 있다. 이를테면,
147) Ibid., 109.
148) 김동호,「크리스천 베이직」, 191.
149) 방선기, “직장 예배와 일터 교회.” 76-9.
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지역 교회가 항공모함이라면 일터 교회는 항공모함을 떠나 공습에 나서는 전투기 역할을 하는
최전방이라고 할 수 있는 것이다. 직장 생활이야말로 신앙이 적용되고, 신앙이 훈련되고, 신앙이
성숙하게 되는 신앙생활의 현장이며,150 불신자에게 복음을 전하는 선교의 현장이다. 하지만 여전히 많은
성도들이 ‘성속 이원론’적 신앙의 성향으로 교회에서만 신앙인이고 일터에서는 불신자와 똑 같은 생활로
직업 속에서의 윤리 문제는 신앙과 별개의 문제로 여겨 구별되지 못하고 있는 것이 한국교회 성도의
현실이다. 이를 윤리학에서는 “개인의 내적인 변화가 자동적으로 사회의 변화로 이어지는 것은
아니다”를 전제로 “제도는 집단의 구성원들에게 강력한 구속력을 가진 힘으로 작용하여 제도가 역으로
사람의 마음을 결정하며, 개인 행동이 집단행동으로 전이되면 바른 행동을 규정하는 기준도 변할 수
있다”151고 설명한다. 이는 아무리 성도라 할지라도 현실적인 한계를 인정할 수밖에 없으며, 상황 윤리에
따라 자신의 신앙을 고수하기가 그만큼 어렵다는 것을 반증하는 것이라 할 수 있다.
그렇다고 성경적인 가르침을 무시할 수도 없는 상황임을 감안하면 용기와 결단을 잃지 말고 주 안에서
최선을 다해 우리의 일터 상황이 바람직한 방향으로 바뀔 수 있도록 노력해야만 한다.152 이를 위해
일터에서 성도들이 일터 교회로 모여야 하며, 중보기도와 서로를 격려하는 가운데 하나님 앞에서 정직한
삶을 훈련하여 일터의 제도와 집단행동이 온전하게 이뤄지도록 거룩한 압력을 행사할 수 있어야 는
것이다.
넷째, 봉사로 인한 사회적 책임이다. 봉사를 정의하면 ‘사랑으로 필요를 채우는 일’이라고 할 수
있으며, 자신에게 주어진 은사를 발견하여 이웃을 섬기는 모범을 통해 하나님의 사랑을 실천할 수 있게
되는 것이다. 지역 교회에서는 이미 많은 사회봉사활동을 통해 소외되고 어두운 구석을 밝혀 온 것은
사실이지만 교회의 사회적 위치에 비해 그 책임을 다하지 못한다는 세상의 비난을 동시에 받고 있는 것
또한 사실이다. 일터 교회는 직장에 거치거나 불필요한 집단이 되어서는 안 된다. 필요한 것을 말없이
채워주고, 아쉬운 곳을 찾아 해결하며, 슬픈 자를 위로하고 좌절한 자에게 희망을 주며, 차별이 있는 곳에
평등을 심어주며, 불편한 곳에 참 평안을 끼쳐 동료들에게 필요한 존재로 자리매김 되어야 하는
150) 박흥일,「직장 선교와 삶의 현장」, 119.
151) 이상원, “기독교 윤리란 무엇인가?”「안양대신대원」, 2007 년 춘계학술집, 87.
152) 방선기, “직장 예배와 일터 교회.” 128.
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것이다.153
최근 많은 기업들이 기업의 사회적 책임에 관심을 가지고 불우한 이웃을 향한 다양한 봉사활동을 통해
사회 나눔 문화 확산에 적극적인 모습을 보여 주고 있다. 하지만, 자발적 봉사활동이기 보다는
직원들에게 의무적으로 사회공헌 활동을 하도록 권장하고 있는 실정이다. 일터 교회에서는 이런 현상을
선교의 수단으로서 잘 활용할 수 있는데, 형식적인 봉사활동을 하는 직원들과는 달리 봉사의 기쁨을
누리며 감당하고, 할당된 사회봉사 기금을 활용하여 기독교 봉사 단체와 협력하여 실질적인 사회공헌
활동이 될 수 있도록 길잡이 역할을 감당하면 좋을 것이다. 그리스도인들이 직장 안에서 참다운
활동교인으로서 교회상을 세우려면 전도와 친교보다는 직무와 동료 생활 간에 봉사적 자세를 갖는 것이
최상의 비결이다.154 일터 교회는 자기만의 자족적 모임이 아닌 일터 가운데 동료와 소외된 이웃을
섬기는 일에 적극적으로 동참할 때 복음을 모르는 동료들에게 가까이 다가설 수 있게 되는 것이다.
다섯째, 전도이다. 전도란 예수 그리스도를 모르는 사람들에게 복음을 전하여 예수님을 믿고 구원의
길에 이르도록 하는 일이다. 많은 교회들이 전도를 통한 교인들의 회심 성장 보다는 수평이동을 통하여
성장하고 있기에 전도를 어렵고 막연한 것으로 생각하여 교회에서 헌신적으로 활동하는 성도들조차도
직장 내에서 전도하는 일에는 적극적이지 못하다. 직장 내 전도는 불특정 다수를 상대로 행하는 전도가
아니라 자신과 관계를 맺고 있는 동료에게 자신의 변화된 삶을, 변화시키는 하나님의 은혜에 의지하여,
다른 사람에게 모델로 제시하는 과정이다. 즉, 우리의 복음전도(언어적 증거)는 우리의 성품과
행실(생활모습)에 의해 뒷받침 되어야 한다는 것이다.155 직장 전도는 열정을 가지고 복음을 전해야
하지만 결코 무례해서는 안 되며, 먼저 자신이 직장에서 신앙인으로, 그리고 직업인으로서 능력과
성실성을 인정받아야 한다.156 전도한 이후에는 전도한 사람을 계속해서 영적으로 도와주는
멘토(Mentor)가 되어 줘야 하며 교회의 일원으로서 체계적인 신앙생활을 할 수 있도록 지역 교회로까지
안내할 수 있어야 한다. 특별히 직장 전도는 과거에 신앙생활을 하다가 개인적 문제와 시험으로 인해

153) 김경원 외 2 인,「직장선교학」, (서울: 기독교직장선교회, 2001), 271.
154) Ibid.
155) 송인규,「예배당 중심의 기독교를 탈피하라」, 58.
156) 방선기, “직장 예배와 일터 교회.” 224.
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교회에 출석하지 않는 ‘잃어버린 양’에게 관심을 가지고 일터 교회 활동을 통해 신앙이 회복되어 지역
교회로 다시 돌아 갈 수 있도록 도와야 한다. 일터 교회의 존재이유는 전도에 있다 해도 과언이 아닐 만큼
아무리 강조해도 지나침이 없다. 예수님은 잃어버린 양을 찾아 구원하러 오셨지 이 땅에 기독교 클럽을
만들러 오신 것이 아님을 명심해야 할 것이다.
이상과 같이 칼빈의 교회론을 통한 일터 교회를 살펴보았다. 칼빈은 그리스도의 한 몸인 교회는 두
가지 양상을 동시에 가지는 이중적 측면을 강조하였는데 이를 지역 교회와 일터 교회에 적용해 보았다.
일터 교회는 지역 교회와 대립 구조가 아닌 상호 보완적인 관계로, 오히려 지역 교회에서 관심을 가지고
적극적으로 지원하여 보냄 받은 교회로서 사명을 감당할 수 있도록 일터 교회를 도와야 함을 알게 되었다.
지역 교회 구성원의 대부분을 차지하는 일반성도들의 삶의 중요한 영역은 세상 속 일터인데
이곳에서의 삶을 제대로 살지 못한다면, 그리스도인들은 삶의 아주 작은 부분만 그리스도인으로 살고
있다는 말이 된다. 그러므로 지역 교회에서는 건강한 일터 교회를 세우고 올바른 방향 속에서 성도의
무리로서 역할을 감당할 수 있도록 성도들을 교육시키고 무장시켜서 세상 속으로 파송하여야 한다.
이를 위해 지역 교회에 몇 가지를 제언하고자 한다. 첫째, 목회자의 고정관념을 바꿔 일반 성도의
사역의 범위를 교회에서 사회로까지 확대하여 삶의 현장에서 이루어지는 사역의 중요성을 인정하며
격려해 주어야 한다.
둘째, 일반성도들이 삶의 현장에서 그리스도인으로서 그 역할에 적용할 수 있는 직업과 관련된 성경적
설교가 되어야 한다. 실제로 강단에서 선포되는 메시지의 대부분은 일상생활보다는 교회생활을 중심으로
선포되는 경우가 많다.
셋째, 일터 교회 사역을 효과적으로 지원하기 위해 교회 내에 직장 선교를 담당할 부서와 전임
사역자를 두어 체계적으로 교육과 훈련, 지원을 담당할 수 있어야 한다.
넷째, 지역 교회, 신학교, 선교단체가 일터를 비롯한 일상생활 속에서 효과적인 사역을 위한
프로그램과 교육과정을 개설하여 사역의 기술과 경험을 공유하여 현장에서 적용될 수 있도록 해야 한다.
모이는 교회로서 지역 교회는 예배를 비롯한 말씀과 성례와 기도를 통해 하나님의 은혜를 체험한
교인들이 성령 충만한 가운데 세상으로 흩어져 일상생활 속에서 하나님의 영광을 드러내도록 돕는
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역할을 감당해야 한다.
또한 흩어지는 교회로서 일터 교회는 삶을 통해 신앙을 드러내며 일터에서 동료와 아름다운 관계를
유지하여 복음을 전하고 사회를 변혁하는 사역 중심의 교회로서 역할을 감당해야 한다. 이를 위해서는
지역 교회의 예배와 교육과 훈련에 적극 참여하여 성령 충만함을 받아야 한다. 그렇지 못할 경우 영적
능력의 소진으로 억지로 사역을 감당하려는 부작용이 나타날 수 있기 때문이다. 일터 교회는 지역 교회의
온전하지 못한 문제점을 보완하기 위한 대립적인 관계가 아니라, 지역 교회가 잃어버리고 있었던 교회의
본질 중 하 나로, 반드시 회복 되어야 할 중요한 사역이다. 지상 교회는 세상에 있으나 세상으로부터
구별된 하나님의 백성들의 모임이요 또한 세상으로 보냄 받은 그리스도의 제자들의 모임인 것이다.

3. 교회의 사회사업의 필요성

우리나라의 2012 년도 GDP(Gross Domestic Product)는 세계 15 위를 차지하는 1 조 1,635 억이었다.
하지만 GDP 대비 복지관련 지원은 OECD(Organization for Economic Cooperation and Development)
회원국 중 최하위를 차지했다.157 이 뿐만 아니라 최근 고령화 문제 및 다문화 사회 문제 등의 여러 가지
사회 문제가 나타남에 따라 사회사업활동에 대한 시대적 요구가 더욱 필요하게 되었다. 이러한 시점에
국가의 사회사업에 대한 정책과 집행이 증가할수록 교회의 사회사업의 활동도 더욱 중요시 된다는
점이다. 그래서 현 시대의 필요에 따라 교회의 사회사업은 단순히 자원봉사활동뿐만 아니라, 교회의
사회사업으로서 현재와 미래에 우리 사회가 극복해야 할 여러 가지 문제들을 극복하는 정책 수립에
있어서 롤 모델(Roll-Model)로서의 역할을 수행해야 할 필요가 있는 것이다.
교회의 사회사업은 어떤 형태이든 교회가 가지고 있는 자원과 재원들을 최대한 활용하여 교회가 그
사업의 주체가 되어 교회가 가지고 있는 특성을 기반으로 사회사업을 주도하는 것이다. 그러나 일반
사회사업의 방법들을 활용하므로 교회의 사회사업은 일반 사회사업의 방법들을 보완하고 수정하여
활용하는 것이 필요하다. 즉 교회 사회사업은 편견이 없어야 하며 사회적 욕구에 반응하며 궁극적으로
전인적 인격의 완성을 목표로 하나님의 사랑에 대한 신앙의 표현으로 활용되어야 할 것이다.
157) International Monetary Fund, “Internation Financial Statistics Public Data.” http://www.imf.org, 2016 년 12 월 3 일 접속.
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특히 오늘날 우리가 살아가는 이 시대는 교회가 사회사업을 추진함에 있어서 다변화되고 복잡한
사회의 여러 문제들을 보다 전문적으로 접근해야 한다. 즉 지금까지 교회들이 시행해 오던 단순한 구제의
활동 영역을 넘어서는 개인적인 욕구를 충족시키는 직접적인 서비스, 교육, 상담, 위기개입, 가족치료
등의 서비스 영역까지 껴안을 수 있는 전문성이 필요하다.

1) 교회의 사회사업의 개념 이해158
오늘 날 한국교회는 교회가 속한 지역에서 사회적 역할을 담당해야 할 중요한 위치에 서 있는 것이
사실이다. 그래서 교회는 적극적인 사회사업을 위해 지역과의 유기적인 관계를 형성함은 물론이거니와
지역 사회를 보호하고 풍요롭게 한다는 차원에서 교회만이 할 수 있는 독특성을 나타내야만 한다. 이를
위하여 교회가 지역 사회에 관심을 가지고 적극적으로 지역 사회에 참여해야 한다. 그리고 교회의
사회사업의 배경은 교회가 가지고 있는 교회 내의 인적, 물적 자원을 지역주민들이 지역 사회에
환원하기를 요구하고 있기 때문이다.
그러므로 교회가 지닌 독특한 교리와 신념, 그리고 가치들에 근거한 실천 강령들을 수행하기 위한 한
방법으로서 활용되어 실천되는 것이다. 마치 의료사회사업과 학교사회사업이 병원과 학교라는 조직
안에서 그들이 가지고 있는 목적과 규칙에 따라 업무를 수행하는 것처럼 교회사회사업은 교회라는 조직
안에서 교회의 목적과 전통, 그리고 교회에서 채택하는 규칙들에 의하여 조정되고 실천되는 것이다.
그러나 교회 사회사업이라는 용어는 아직도 그 개념이나 정체성의 이해에서 많은 모호성을 내포하고
있다. 전문적인 사회의 사회사업 교육은 내용에서 교회사회사업의 학문적 가치를 인정하지 않고
사회복지의 유사학문으로 보려는 경향이 있다. 이러한 경향은 교회사회사업의 전문성에 관한
일반사회사업계가 교회의 인가와 관련되며 그것이 교회사회사업의 정체성에 영향을 주고 있기 때문이다.
분명한 것은 교회사회사업은 두 개의 독특한 전문 영역인 신학과 사회사업의 접목에서 이루어진다는
것이다. 근래에 이르러 교회사회사업에 대한 개념 정립과 조금 더 분명한 정의를 많은 기독교 사회복지
및 교회사회사업 관련 학자들에 의하여 많이 시도되어 왔다. 우리 나라의 학자들간에는 기독교
158) Diana R. Garland, 「교회사회 사업」, 이준우 역 (서울: 인간과 복지, 2001), 9-17.
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사회복지와 교회사회사업간의 명확한 구분을 하지 않고 있어서 교회사회사업에 관한 고유의 정의를
내리지 못하고 있다.
이렇게 된 배경에는 일반 사회복지학계에서 사회사업의 개념을 사회복지에 포함 내지 종속시켜
사용한다던가 상황에 따라서 사회복지와 사회사업을 같은 의미로 사용하는 경우에 있다. 또 하나의
배경은 우리 나라에는 아직도 교회사회사업이 교회나 교회 기관을 중심으로 활발히 이루어져 나가고
있지 못하기 때문에 교회사회사업과 관련된 이론이나 실천 기법 그리고 전문가가 아직 개발되지 못하고
있는 실정이다.
지금까지 우리 나라에서 잠정적으로 활용되고 있는 교회사회사업의 정의는 교회사회사업 이론가인
갈랜드(Diana R. Garland)의 편저 “교회 사회사업(Church Social Work, 1991)”과 미국 사회
복지사협회(NASW: National Association of Social Workers)에서 발간한 “사회복지대백과사전
(Encyclopedia of Social Work, 1995)”에 나타난 “Church Social Work”의 내용을 대동소이하게
사용하고 있는 실정이다. 그러므로 교회사회사업은 사회사업의 실천을 위한 하나의 맥락으로 교회와
교회 기관은 전문성에 있어서 다른 기관과는 뚜렷하게 구분되며, 하나의 자원으로서 교회는
교회사회사업을 통해 사회사업 전문분야의 지식과 가치 기준과 기술을 얻고, 지역과 사회 구성원이
요구하는 것을 교회가 이해하도록 도와주며, 그들의 요구를 교회가 도전해 볼 만한 사역으로 규정하여,
교회 구성원들이 효과적인 봉사나 사회사업 행위를 감당할 수 있도록 준비시켜 주는 것이라고 하겠다.

2) 일반 기독교 사회사업과 교회 사회사업의 차이점159
일반 기독교 사회사업과 교회사회사업의 개념을 구분하면 일반 기독교 사회사업을 “기독교적인
신앙과 가치관을 가진 사람이 활동하는 사회사업”이라고 할 수 있고, 교회사회사업은 신념과 가치체계에
머무르지 않고 구체적인 방법을 가진 실천체계이기 때문에 “사회사업 전문가가 교회나 교단을
사회사업의 실천현장으로서 활동하는 것”이라고 말할 수 있겠다. 그리고 사회사업이란 사회사업가

159) Ibid., 26-33.
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개인의 신념과 가치체계에 의하여 구분 되는 것이 아니라 그가 어떤 현장에서 일을 하느냐에 따라
구분되어야 할 것이다.
지금까지 교회는 사회참여, 사회개혁, 사회봉사, 빛과 소금의 사명 등을 소리 높여 외쳐왔다. 그러나
교회가 그 실천의 주체가 되어야 한다는 사실에 있어서는 외면해 온 것이 사실이다. 그래서 한국사회의
사회활동을 주도해 온 것이 교회였지만 교회가 그 복지활동의 주체가 되지 못했기 때문에 사회에 대한
교회의 영향은 미미한 것으로 평가되는 것이다. 일반적 사회사업과 교회사회사업은 공유하는 공통의
가치 원칙에 대한 일반적인 서술을 광범위하게 기술하고 있어서 상이하다거나 갈등적 측면을 발견하지
못한다. 그러나 이런 공통적 가치라고 하는 것도 인본주의적 관점과 기독교적 관점에서 보면 크다란
차이점을 발견하게 된다. 인본주의의 강조점은 인간 스스로 성취할 수 있는 자율성과 사회악의
극복가능성인 반면, 기독교의 가치관은 인간의 값어치가 그들의 강함보다는 오히려 약점에 있고, 이 약한
인간의 존재를 하나님이 구원하여 주시는 데서 그들의 존엄성과 가치(worth)를 갖게 된다고 믿는다. 물론
현재 사회사업이 갖고 있는 많은 가치들에 대하여 기독교가 동조할 수 있으나 이런 동조의 상태가 얼마나
오래 계속될지는 모를 일이다. 시간이 갈수록 사회 전통의 뿌리에 근원을 두고 있는 인본주의의 가치들은
날로 쇠퇴일로를 치닫고 있다. 이런 가치들은 통용되는 문화에 의하여 침식당하고 있다.
그러나 성경에 기초한 기독교의 진리는 절대적이며 문화에 영향력을 받지 않고 불변하는 가치로
남아있게 된다. 그러므로 교회사회사업은 일차적 신념으로 하나님과 인간과의 수직적 관계와 인간과
인간의 수평적 관계와 관련된 것이며, 성서에 근거하여 하나님의 은혜, 죄사함, 지속적 사랑으로
이해하고 이 신념이 주축이 되어 실용적 행동으로 옮길 수 있게 하는 것이 교회사회사업의 방향이 되어야
하며, 이를 바탕으로 교회사회사업은 교회가 교회내의 인적, 물적 자원을 활용하거나 전문적 사회사업
활동가를 활용하여 효과적인 사회복지 활동을 주도해 나가야 하는 것이다.

3) 교회 사회사업의 당위성
이제 교회는 반드시 사회사업을 해야만 한다. 왜냐하면 교회의 역할과 사명, 즉 네 이웃을 네 몸과
같이 사랑하라는 원리에 의해 그들의 필요를 채워주며 우리들이 서로 이해하고 용서하고 서로 사랑하는
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가운데 하나님의 뜻을 이루어 나가기를 원하셨고, 그 사명을 우리들에게 부여해 주셨다. 이는 마태복음
22 장 34 절~40 절에 우리에게 말씀하신 가장 큰 계명 곧, 하나님 사랑과 이웃사랑에서 찾을 수 있는데
이 속에 우리의 신앙적 고백과 고백된 신앙의 실천을 교회의 사회사업 체계와 연계할 수 있는 것이다.
그런데 교회가 이웃을 사랑하고 가난한 자를 돌아보며, 고아와 과부를 돕는 일을 회피한다면 그 교회는
이미 교회로서의 역할과 사명을 회피하는 것이 되며, 교회의 본연의 사명과 역할을 감당하지 못하는
교회가 될 수밖에 없는 것이다.
마태복음 7 장 21 절-23 절 말씀처럼 많은 사람들이 주의 이름으로 선지자 노릇을 하고, 주의
이름으로 귀신을 쫓아내며, 주의 이름으로 많은 권능을 행하였다고 해도 주님은 그들을 도무지 모른다고
하셨으며, 오히려 불법을 행하는 자라며 책망하셨다. 그 이유는 주의 뜻이 아닌 자기들의 뜻대로 했기
때문이다.
교회는 크게 예배의 사명, 전도의 사명 친교의 사명 등 세 가지 역할과 사명을 가지고 있다. 그리고 그
중에 어느 것도 외면할 수 없다. 위의 세 가지 사명은 다 똑같이 중요한 교회의 기능이며 사명이다.
그러므로 교회는 어느 한가지라도 소홀함이 없이 균형 있게 교회의 사명을 감당해야 하는 것이다. 그런데
지금까지 한국교회는 예배와 선교의 사명에만 중점을 두고 친교의 사명인 사회사업 특히 사회복지는
소홀히 했음을 부인할 수 없다. 이제 한국교회는 새롭게 변화되어야 한다. 과거의 한쪽으로 치우친
모습은 이제 버리고 예배와 선교와 봉사가 균형 있게 교회에서 이루어질 수 있도록 우리 모두가 함께
노력해야 할 것이다.

4. 교회의 사회사업 장점 및 장애요인

교회의 사회사업의 정의를 먼저 간단하게 살펴보면 기독교 신앙의 핵심이 되는 예수 그리스도의
사랑의 실천의지, 영혼을 구원하려는 전도 의지가 근거가 되어 교회가 활동의 주체를 이루어 교회내의
전문인력과 시설을 활용하여 이루어진 활동이라고 정의할 수 있겠다. 그리고 이와 같은 교회의
사회사업의 사회봉사적 기능과 관련하여 노만 존슨(Norman Johnson)은 교회를 ‘사회사업의 모태’라고
하였고, 라인홀드 니버(Reinhold Niebuhr)는 교회는 ‘사회사업을 낳고 키운 어머니’라고 말하였다.
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그러므로 교회와 사회사업은 불가분의 관계로 그 본질은 세가지로 정리할 수 있겠다. 첫째는 교회의
사회사업의 동기와 출발점은 성경이라는 것, 둘째는 교회의 사회사업은 교회가 사회봉사를 전달하는
장소가 되며 동시에 주체가 된다는 것, 셋째는 교회가 일반 사회사업 활동 전반을 기독교적인 관점에서
활용한다는 것이다.160 그러나 교회의 사회사업과 일반사회사업은 궁극적으로 전인적인 인격의 완성을
목표로 한다는 점에서 동일성을 찾을 수 있다. 하지만 분명히 다른 것은 교회의 사회사업활동은 하나님에
대한 신앙에 있고, 일반사회사업의 활동은 인본주의 있다는 점에서는 분명하게 구별된다.
이를 좀 더 구체적으로 살펴보면 교회의 사회사업은 주로 의료봉사, 교육사업 등의 2 차적인 기능으로
행해진다. 그 이유는 교회의 가장 주된 기능은 예배와 전도와 증인으로서의 역할을 하는 것이기 때문이다.
즉 일반 사회사업의 경우는 인적, 물적 자원 확보에 인위적인 노력이 수반되어야 하지만, 교회의
사회사업의 경우는 다양한 분야의 전문가들의 인적, 물적 자원 활용이 용이하고 교회 내의 자원과 헌신의
자세, 전문성이 결합되어 양적, 질적으로 풍부한 봉사를 가능하게 하기 때문이다.161
교회의 사회사업은 사회적, 시대적 요구와 관계없이 지속적으로 노력하고 추진해야 하는 사명이다.
이러한 교회의 사회사업의 기능을 전략적으로 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째는 치료의
기능이며, 둘째는 완화적인 기능이며, 셋째는 예방적 기능이다.
그리고 지역 교회가 해당지역에 존재하는 궁극적인 목적은 복음 전달에 있다. 그리고 복음 전달을
효율적으로 수행하기 위해서는 다양한 목회적 방법이 강구되어야 하며162, 성장을 지향한다는 관점에서
사회적 모든 문제의 실존적인 영역까지 확대하는 방법을 찾아야 한다. 이것은 결국 하나님의 통치와
관련된 것이고, 하나님과 그의 백성과의 연대성과 사귐을 하나님 나라의 공동체를 말하는 것이 된다.163
이를 위한 지역 교회의 사회사업의 활성화 방안으로 첫째는 교회의 사회사업의 대한 주체성 회복이다.
둘째는 교회 리더십의 확고한 의지이다. 셋째는 체계적이고 지속적인 서비스 제공이다. 넷째는 전문성을
갖춘 담당 조직을 구성하는 것이다. 다섯째는 교회의 사회사업의 홍보 활성화이다. 여섯째는 교회의

160) 박종삼,「교회 사회봉사 이해와 실천 」, (서울: 인간복지, 2000), 9-33.
161) Richard J. Neuhaus, Christian Faith & Public Policy, (Mineapolis: Augsburg, 1977), 122.
162) 최동규, “한국 포스트모던 문화의 도전과 교회성장의 과제.”「신학과 실천」, 2009 년 20 호, 379.
163) 위형윤, “교회성장 동력의 요인으로 신양교회 사례연구와 분석에 관한 연구.” 「신학과 실천」, 2009 년 32 권, 134.

74
사회사업에 대한 자발성 회복이다. 일곱째는 봉사와 섬김의 정신을 회복하는 것이다. 여덟째는 지역
사회의 필요(Needs)가 무엇인지 조사하는 것이다.

1) 교회 사회사업의 장점
첫째는 전국적인 서비스 망의 확보이다. 교회만큼 전국 방방곡곡 들어가 있는 단체나 시설이 없다,
교회는 대도시, 중소도시, 어촌지역, 농촌지역, 그리고 도서지역에 이르기까지 교회가 들어가 있지 않은
곳은 거의 없을 정도이다. 대기업이 중소기업에 비해 유리한 점은 전국적으로 대리점과 매장을 많이 갖고
있다는 것이다. 그러므로 중소기업이 아무리 좋은 제품을 가지고 있고, 가격경쟁력이 있다고 하더라도
유통구조가 체계화되어 있지 않고 제품을 판매할 매장이 제대로 갖추어져 있지 않기 때문에 경쟁이 될 수
없는 것이다. 이처럼 교회는 전국적인 서비스 망과 조직을 갖고 있기 때문에 다른 종교단체나 기관보다
효과적으로 사업을 수행해 낼 수 있는 장점을 가지고 있다.
둘째는 행정적인 조직이 잘 되어 있다는 것이다. 각 교단마다 총회, 노회, 시찰회 등 지역별로 교회
조직이 잘 되어 있기 때문에, 지역 교회들이 서로 연합하여 어떤 목적을 위해서 일하기에 매우 좋은
장점을 지니고 있다.
셋째로, 시설 자원이 풍부하다는 것이다. 아무리 작은 개척교회라 하더라도 예배드릴 만한 건물은
반드시 소유하고 있다는 사실이다. 물론 큰 교회는 더 말할 것도 없다. 이처럼 사회사업에 활용할 만한
좋은 시설들을 전국적으로 지역마다 구석구석에 가지고 있는 단체는 교회 밖에 없다는 것이다.
넷째로, 인적자원이 풍부하다는 것이다. 교회 내에는 다양한 인적자원을 가지고 있다. 각 분야별로
전문가들을 가지고 있는데, 예를 들면, 의사, 변호사, 교수, 검사, 변호사, 운동선수, 음악, 미술, 상담,
요리 등 각 분야별로 전문가들이 많이 있고, 또한 그리스도의 사랑으로 무장된 자원봉사자들을 많이
확보할 수 있다는 점이 큰 장점이다.
다섯째로, 물적 자원이 풍부하다는 것이다. 물론 개척교회나 시골의 작은 교회는 재정적으로 자립이
되어 있지 않지만, 이제는 시골이라 하더라도 대형 교회나 중형교회들이 많이 있고, 중소도시나
대도시에는 대형 교회와 초대형 교회들이 많이 있다. 그리고 이들이 가지고 있는 재정 자원의 50%만
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사회사업에 투자 한다면 상상할 수 없는 전성기를 누릴 수 있을 것이며, 30% 정도만 투자를 해도 훌륭한
사회사업을 이루어 낼 수 있을 것이다.
어찌 보면 지금 한국의 교회는 사회사업을 훌륭히 수행하기 위하여 잘 준비되어 있다고 할 수 있다.
이제 교회의 목회적 관심이 사회사업으로 모아지기만 한다면 전세계에서 유래가 없는 사회사업 측면의
새로운 역사를 이루어 갈 수 있을 것이다.

2) 교회 사회사업의 장애요인
첫째로, 교회의 귀족화이다. 사실 지금까지 한국교회는 경제성장과 도시화에 부응하면서 단기간에
급속한 성장을 이루어 내면서 바람직하지 않은 결과들을 만들어 내었다. 그것은 다름아닌 이기주의,
상업주의, 경쟁심 그리고 지나친 교회성장에 대한 강조이다. 거대한 교회성장과 사회변화의 결과 교회는
귀족화를 띠게 되었으며, 교회의 행정도 전문화, 제도화되기 시작하였다. 교회는 커다란 교회를 운영하고
유지하기 위해 더 많은 교인을 요구하게 되었고, 교육관, 대형버스, 수양관, 기도원, 교회 묘지 등의 보다
나은 시설을 갖추기 위해 발버둥치지 않을 수 없었다. 그 결과 사회는 교회에 사랑이 없음을 비판하게
되었고, 사회적 관심의 부재를 맹렬히 비난 받는 상황에 이르게 되었다.
둘째로, 교회의 사명을 복음전파에만 국한시키는 문제이다. 이는 사회문제를 중심으로 한 신학적인
대립으로 인해 보수주의는 사회적 관심을 죄악시하는 반면, 진보주의는 정치투쟁을 중심으로 한
사회개혁을 부르짖음으로 건전한 교회의 사회사업적 관심은 그 힘을 발휘할 수가 없었으며, 국내의
불안한 정치적 요소가 교회의 사회사업 실현에 큰 걸림돌이 되었다. 그래서 대부분의 많은 교회들이
교회의 본질적인 사명이 복음전파에만 있는 것으로 인식할 수밖에 없었고, 결국 교회는 철저한
개인구원만을 주장하게 되었고, 그 결과 복음전파를 위해서는 많은 예산을 세우고 전력을 다하여
동참하고 있지만, 사회의 문제를 해결하고 그들에게 사랑을 나누어주는 일에는 교회가 적극적으로
나서지 않고 있는 실정이다.
셋째로, 기독교 사회사업을 전공한 전문가들의 부재문제이다. 일반 사회사업 전공자들은 이미 많이
배출되었고, 지금도 계속 배출되고 있다. 그러나 기독교 사회사업 전공자들은 아직도 많이 배출되지
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못하고 있는 실정이다. 심지어 신학대학교 내에 있는 사회복지대학원에서도 기독교사회복지 전공자들을
양성하고 배출하는데 있어서 별로 관심을 갖고 있지 못한 실정이다. 또한 신학대학교 교과과정에서도
목회자 지망생들이 사회사업에 관한 과목들을 전공 필수로 일정한 학점을 이수해야만 졸업이 되도록
바뀌어야 한다고 본 연구자는 생각한다.

5. 교회의 사회사업의 분류 및 고려사항

오늘날 한국 교회가 처한 문화적 상황은 서구 교회 못지않게 선교지화 하고 있다. 이런 상황에서
선교적 교회 논의는 한국의 문화적 상황에 대해서 시사하는 바가 크다. 특히 전통 문화와 근대 그리고
탈근대문화가 혼재한 한국사회는 세계화와 정보화의 급류 속에서 더욱 다문화사회로 그리고 다원사회로
변모하고 있다. 특히 젊은 층 가운데 두드러지게 나타나는 기독교에 대한 높은 반감과 무관심은 그들에
대한 전도를 힘들게 하고 있다. 이러한 한국 상황 속에서 전도와 사회봉사의 사역을 효과적으로 감당하기
위해서는 단순한 전도적 접근법을 넘어서서 선교적(missional) 접근법을 취해야 한다. 선교적 접근법은
먼저 성육신적 방법으로 지역 사회에 거주하는 불신자들에게 다가가며 그들과 관계를 맺는 데서부터
출발한다. 선교적 회중들은 자신의 교회문화보다도 불신자들의 문화를 존중하고 그들이 알아들을 수
있는 언어와 개념으로 복음을 소통하고자 노력한다. 그들은 먼저 불신자들과 편안한 만남이 가능한 근접
공간을 만들고자 노력한다. 또한 민간, 정부, 복지기관, 기업 등 지역 사회의 다양한 주체들과 공동
프로젝트를 추진함으로 지역 사회의 복지와 유익을 추구하며 협력 관계를 개발한다. 더욱이 지역 사회에
긴요한 영리사업을 추구함으로 해당 사회의 유익을 구하는 한편, 불신자들과의 접촉점을 개발하는
가운데 선교적 목적을 이루고자 한다. 이처럼 선교적 접근법은 다양하게 불신자들과 접촉하며 관계를
개발하는 가운데 자생적 신앙 공동체를 이루고자 한다.
선교적 공동체는 복음과 지역 사회 문화와의 선교적 대면을 추구한다. 선교적 회중들은 먼저 지역
사회 문화 속에 함께 거주하는 자로서 복음을 접하게 된다. 그들은 자신의 내면에서 복음과 문화의
내면적 대화를 통해서 문화에 의해서 형성된 가정들과 전제들을 복음의 관점으로 전환하는 작업을
수행한다. 이러한 내면적 대화는 교회 밖의 불신자들과 외적인 대화를 나누기 위한 전제이며
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선결조건이다. 선교적 회중의 내면에서 일어난 복음과 문화의 내적인 대화는 그들로 하여금 교회 밖에
있는 불신자들이 동일하게 복음을 붙잡고 또 복음에 의해서 붙잡힐 수 있도록 해석학적 렌즈를
제공하거나 불신자들에게 친숙한 용어로 복음을 전달할 수 있게 해준다.
복음과 문화의 대면에서 중요한 부분은 상호간에 공통점을 찾는 일이다. 그러한 공통점은 복음을
전하는 데에 있어서 중요한 접촉점을 제공하기 때문이다. 이미 지역 사회 속에는 개인주의로 허물어가는
공동체를 살리기 위한 다양한 노력들이 시도되고 있다. 그리고 대가족 중심의 복지체계에서 정부
중심의 복지 시스템으로 변화하는 가운데에서 많은 복지적 욕구가 분출되는 상황이다. 이러한 지역 사회
상황은
“네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라”는 명령을 받는 선교적 회중들이 그 명령을 따르기에 좋은
토양이다. 지역 사회 속에서 봉사와 섬김의 사역을 실천함으로써 공신력을 회복시키며 지역 사회로부터
좋은 호응을 받고 있는 많은 교회들이 있다는 점은 매우 고무적인 일이다. 하지만 복음과 문화의
대면에서 간과해선 안 되는 점은 양자간의 차이점이 분명하게 나타날 경우이다. 그럴 때 돌이키고
회개해서 문화적인 관점과 가치관을 복음적인 것으로 바꾸어 나아가는 작업이 지속적으로 필요하다.
이제부터 본 연구자는 교회의 사회사업을 분류하여 이를 3부분으로 나누어 첫째는 교회의 문화
사회사업이며, 두 번째는 교회의 교육 사회사업이며, 세 번째로는 교회의 기업 영리 사회사업을 통한
분류로 살펴보고자 한다.

1) 교회의 문화사회사업
‘비영리 기업(기관)의 경영은 묶지 않은 야생 고양이 10마리를 데리고, 한 마리도 잃지 않고 소풍 갔다
오는 것처럼 어렵다.’라는 한 단체장의 탄식을 들은 적이 있다. 기업의 경우 각종 이해관계가 금전적으로
얽혀있기 때문에 비교적, 기업 내 책임 소재가 분명하다. 만약 어떤 최고 경영자가 한 해 경영 결과
매출액과 이익이 작년 보다 감소했다면 분명 주주총회에서 문책을 받을 것이 분명하다. 또한 이익을 내기
위해서는 비용을 최소화 할 필요가 있기 때문에 방만한 경영은 자연스럽게 견제를 받게 된다. 하지만
비영리 기업의 경우 조직을 움직이는 근거가 성과 중심이 아니라, 동기 중심이기 때문에 조직의 성과를
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측정하기가 쉽지 않고, 심지어 조직의 목적 자체가 성과중심으로 운영되지 않기도 한다. 예를 들어 자원
봉사 활동 조직의 경우 보통 이들의 목적은 자원 봉사 활동을 통한 조직원들의 참여인 경우가 많다. 이런
까닭에 자원 봉사 활동을 해서 성과를 이루는 것은 좋지만, 만약 아무런 성과가 없다 하더라도, 스스로
참여했다는데 의의를 두고 만족한다.
비영리 기업의 경우 현실적으로 생존을 위해 절박하게 움직이는 영리 기업과는 달리 대부분
자원봉사자들에 의해 운영되는 경우가 많으므로 성과에 대한 철저한 관리가 이루어지지 못하고, 이는 곧
불투명한 경영 구조로 이어지는 결과를 낳는다. 그 결과 영리 기업보다 오히려 비영리 기업에서 비리가
더 많이 터지는 경우가 많다. 단체장과 비영리 기업 경영진들을 견제할 만한 세력을 영리 기업과는 달리
찾기 쉽지 않기 때문이다. 심지어 비영리 기업의 대표라 볼 수 있는 교회도 이러한 경영상의 한계에
빠지기 쉽다. 본 연구자가 살펴본 한 교회의 경우도 교회 비전과 장기발전 계획이 제대로 없어 교회가
무엇을 추구하고, 어떻게 지역 사회에 영향을 줄 것인가에 대한 아무런 대안이 없으므로 교회 존재
가치가 지역 내에서 유명무실하다는 것을 볼 수 있었다. 또한 지역 사회에 어떠한 반응도 하지 못하므로
지역주민들이 교회에 대한 인식도 좋지 않았으며, 지역주민들은 교회를 믿는 저희들끼리 좋아서
난리라고 생각하고 있었다. 그래서 교회가 지역주민들을 위해서 무언가를 해도 전혀 반응이 없어
실패하는 사례도 적지 않다. 그리고 교회 파트별 책임자들의 책임 인식이 부족하여 추진하는 사업
부문들이 어떤 특별한 성과도 없이 흐지부지되는 경우도 있다. 그런데도 책임자는 교체 되지 않고
계속해서 그 일을 하는 경우도 많다. 이와 같은 불합리한 일들을 바로 잡으려면 믿음만 갖고는 부족하다.
지식이 있어야 한다. 조직에서 가장 위험한 사람은 지식 없이 열정에 의해 지배되는 사람들이다. 다행히
한국교회의 교인들은 대개 사회적으로 엘리트 계층으로 통하고, 지적으로도 비교인들보다 수준이 높다.
그리고 교회는 여타 다른 기관들과는 달리 교인들의 자발적인 참여와 신앙심을 바탕으로 한 사명감에
의해 운영되므로, 교회를 움직일 수 있는 동력은 자체 내에 충분히 저장되어 있다고 본 연구자는
생각한다.
그리고 이러한 긍정적인 에너지는 성장을 위한 밑거름으로 사용되어야 하고, 결코 목회자나
지도자들의 사리사욕에 이용되어서는 안 된다. 교회가 항상 합리적으로 행동할 것이라는 환상 또한
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버려야 한다. 하나님의 이름조차 함부로 부르지 못했던 유대인들이 사사 시대와 왕정 시대에 어찌 그리
심하게 타락할 수 있었는가 놀랄 때가 있다. 오늘날도 이단 교계에는 하나님을 모독하는 어처구니없는
행위가 정상적인 사람들에 의해서 버젓이 행해지고 있다. 교인들의 믿음과 열정이 상식과 지식에 의해
건전하게 운영되는 교회, 이것이 진정 하나님이 원하는 교회이다. 물론 건강한 교회가 운영되기 위해서
단순히 상식에 의거한 경영만으로는 한계가 있다. 착한 목사일수록 교회의 타락을 막을 수 있을지는
모르겠지만, 그 착함이 교회의 건강성이나 성장과 반드시 비례한다고 볼 수는 없다. 우리는 낚시를
하더라도 가급적 작전을 세워서 많이 낚으려고 노력한다. 하물며 영혼을 낚는 주님의 교회가 아무 생각도,
전략도 없이 운영된다면 이것이야말로 심각한 문제인 것이다. 예수님이 제자들을 사람 낚는 어부에
비유한 것은 결코 우연이 아니다. “기업은 제품을 팔지만 소비자는 브랜드를 산다”는 말이 있다. 특히
명품 브랜드일수록 소비자들의 선호도는 높다. 모양새가 비슷한 가방이라 하더라도 소비자들이 유명
브랜드의 제품을 더 선호하고 더 높은 가격에 구매하는 이치와 같다. 제품마다 브랜드가 있듯이 교회도
자신만의 영적 브랜드가 있어야 한다. 교회 구성원들과 목회자가 함께 그 교회에 주신 독특한 은사와
사명을 분별하여 보다 많은 열매를 맺는 교회로 거듭나야 한다. 이것은 시대의 요구이자 하나님의
요구이다.
어쩌면 한국 교회의 목회자들은 지금까지 성공적으로 목회를 이끈 목회 선배들의 운영 방식을 그대로
답습하여 교회를 운영해 왔다. 그러다 보니 교회들은 다 비슷한 모습이고 특색이 없다. 개척 만 해도
교인들이 몰려오던 시대에는 이런 답습 방식이 통했지만, 요즘 같이 교회의 존재감이 무너진 시대에는 더
이상 이전 시대의 방식은 통하지 않는다. 세상은 엄청나게 빠른 속도로 변하고 있다. 웹의 발달로 많은
정보들이 공유되고 손쉽게 본인들이 필요로 하는 정보들을 접할 수 있게 되었다. 그런데도 목회자들은
그들의 영적 소비자, 즉 복음의 대상자들이 무엇을 생각하고 고민하면서 살아가고 있는지에 대해서는
별로 관심이 없는 것 같다. 성경을 살펴보면, 예수님은 그 당시의 지역과 여건에 맞는 다양한 방법으로
복음을 전하셨다. 예수님은 먼저 대상지역을 정한 다음, 그 지역에 들어가면 먼저 지역 사람들을 만나서
대화한다. 그들이 어떻게 삶을 영위하는지, 그들의 아픔은 무엇인지 자세히 살핀다. 이유는 간단하다.
지역 주민들의 아픔과 문제를 해결하려고 노력할 때 그 지역 주민들이 마음의 문을 연다는 사실이다.
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이것을 경영학적인 관점에서 바라보면, 주변 환경을 제대로 이해하여 성장의 기회가 있는지를
파악한다는 것이다. 해당 지역 주변 환경을 제대로 파악하면 지역의 필요가 무엇인지 눈에 보인다는
것이다. 이것을 근간으로 하여 목회자는 자신이 할 수 있는 사역인지를 파악해야 한다. 그리고 이를
비영리 기업(기관)과 접목하여 지역 사회 문화로 다가간다면 분명 그 반응은 긍정적으로 나타날 것이다.
선교적 교회론자들은 교회 바깥에 있는 불신자들이라고 하더라도 그들에게 하나님의 일반은총이
미치고 있기 때문에 그러한 영역에서 그들의 문화와 복음 사이에 공통되는 부분이 있다는 점을 중시하고
그러한 일반은총에 해당되는 면들을 충분히 검토해서 복음 전달을 위한 접촉점으로 활용하고자 한다.
선교적 회중들이 지역 주민들로부터 경청하는 가운데 떠오르는 주제들(themes)은 성령께서 그 지역
사회 속에서 행하고 계시는 일에 대한 단초를 제공한다.164 지역 교회는 경청한 내용을 성경과의 대화
속으로 가지고 간다. 그런 대화는 ‘하나님께서 이 지역 사회 속에서 무엇을 행하고 계시는가?’하는 질문과
연결된다.165 상황화는 지역 사회 삶의 모든 측면 속으로 복음을 적용시키기 위해서 이와 같은 대화를
사용하는 과정을 언급한다. 그것은 지역 사회 속에서 진행되는 것을 심각하게 고려하는 것과 그 상황
속에서 복음은 무엇을 뜻하는지를 성찰할 것을 요구한다.166 이처럼 지역 사회에 속한 사람들의 용어,
관심사, 개념, 스토리 등을 바탕으로 복음을 해석하는 과제가 선교적 공동체에 주어진 과제이다.167
선교적 회중들은 먼저 자신들의 내면에서 복음적인 관점과 가치관 그리고 문화적인 그것들 사이의
내면의 대화를 하게 된다. 그들은 해당 문화에 의해서 형성된 자로서 복음과 대면한다.168 이러한 내면적
대화를 통해서 복음은 회중들을 사로잡아서 그들의 문화에 의해서 형성된 가정들과 전제들을 근본적으로
전환시킨다.169 이러한 내면적 대화의 결과 선교적 회중은 교회 밖에 있는 불신자들과 외적인 대화를
시도할 때 그들 스스로가 ‘복음의 해석자’(hermeneutic of the Gospel)로 기능할 수 있게 된다. 즉 교회

164) Alan J. Roxburgh & Boren M. Scott, Introducing the Missional Church, (Grand Rapids: Baker Pub Group, 2009), 90.
165) Ibid., 90-92.
166) Ibid., 93.
167) Ed Stetzer & David Putman, 「선교암호 해독하기」, 이후천 & 황병배 역 (서울: 한국교회선교연구소, 2010), 124.
168) George R. Hunsberger & Craig Van Gelder, The Church Between Gospel and Culture: The Emerging Mission in North
America, (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 286.
169) Ibid., 296.
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밖에 있는 불신자들이 동일한 복음을 붙잡고 또 복음에 붙잡힐 수 있도록 해석학적 렌즈를 제공하거나
불신자들에게 친숙한 용어로 복음을 전달할 수 있게 된다. 회중 속에 내재된 문화와 복음 간의 내적인
대화가 없다면, 교회 외부에서 삶을 영위하는 불신자들에게 적절한 복음의 해석자(hermeneutic)로서
기능할 수 없을 것이다. 선교적 회중이 주변 사회에 대해서 복음의 해석을 제공하지 못한다면 그러한
회중은 복음을 추상화시키고, 교회를 주목하는 이웃의 눈앞에서 복음을 구체화(incarnation)하는 과제를
외면하는 것이다.170 이처럼 선교적 회중을 통해서 교회 바깥에 있는 불신자들은 자신들의 용어와 개념에
맞추어 새롭게 해석된 복음을 접할 수 있게 된다. 그런 면에서 선교적 회중은 복음과 지역 사회 문화
사이를 매개하는 중개인의 역할을 감당하는 것이다.
최근 한국의 지역 사회는 엄청난 변화를 겪으면서 전통적 마을 형태는 거의 찾아보기 힘들게 되었다.
전통적 직계 가족제도는 핵가족 제도로 또 수많은 이혼, 결손 가정들을 양산하는 형태로 변화되고 있다.
도시는 도시 대로 농촌은 농촌 대로 새로운 문제 상황에 직면하고 있다. 이러한 가운데 1995년부터
본격적인 지방자치제가 실시된 이래 각 지방마다 앞 다투어 ‘마을공동체 살리기 운동’이 대대적으로
전개되고 있다. 가족을 중심으로 행해졌던 전통적 사회의 복지 시스템이 붕괴되고 지방자치단체가
주도하는 새로운 시스템이 아직까지 제대로 자리를 잡지 못하는 가운데 많은 진통을 겪고 있는
실정이다.171 지역 사회의 복지 문제를 해결하기 위해서 민관 학산 등 다양한 주체들 간의 협력이 절실히
요청되는 상황은 선교적 교회들이 지역 사회를 위한 협력 사업을 추구하기에 좋은 토양이다.172 특히
기존에 자원봉사에만 의존하던 데에서 한걸음 더 나아가서 비즈니스 방식을 도입한 마을기업, 사회적
기업 형태의 민관 협력 거버넌스(Governance)가 구축되는 가운데 있다.173 주님의 백성들에게는 “네
이웃을 네 몸과 같이 사랑하라”는 계명이 주어졌다. 이러한 계명은 이웃들이 거주하는 지역 사회에 대한
적극적인 참여와 섬김을 명령한다. ‘하나님 나라’가 이 땅 위에 임하기를 바라면서 하나님의 선교에
동참하는 백성들이 지역 사회의 필요와 희망을 이해하고 이러한 상황 속에서 지혜롭게 대처한다면

170) Ibid.
171) 장남혁,「 한국 문화 속의 복음 」, (서울: 예영커뮤니케이션, 2010), 286.
172) Ibid., 287.
173) 양세훈,「 마을기업과 사회적 기업의 거버넌스 」, (파주: 이담북스, 2016), 5-6.
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그들은 좋은 접촉점을 찾을 뿐만 아니라 하나님의 축복을 지역 사회로 흘려 보낼 수 있는 다양한
기회들을 발견할 수 있을 것이다(창 12:3).
오늘날 많은 한국교회들이 지역 사회 속에서 제기되는 복지욕구를 채우는 다양한 활동을
전개함으로써 섬기는 모범을 보여주고 있다. 그들이 대사회적 활동을 활발하게 전개함으로써 새로운
접촉점을 형성 하고 지역 사회 속에서 교회의 공신력을 높여가고 있는 것은 매우 고무적인 현상이다.
분당우리교회와 같은 경우는 ‘미셔널 처치’를 표방하면서 지역 사회 속에서 다양한 봉사를 수행하며 시청,
자치기관, 기타 NGO등과의 협력 사업은 물론 교인들을 훈련시켜서 타교회로 파송하는 계획을 발표하고
다른 개척교회를 돕는 일을 적극적으로 실천하고 있다.174 많은 교회들이 지역 사회를 섬기며 봉사를
실천하는 가운데 실례로 한국교회내의 송악교회175, 성암교회176, 광양대광교회177, 한남제일교회178, 완도
성광교회179, 광염교회180 등의 교회들에 대한 사례가 발표되고 있다. 이러한 교회들은 지역 사회 속에서
봉사와 섬김을 실천하는 가운데 그곳으로부터 좋은 호응을 받고 있음을 보고한다. 이 땅 위에 ‘하나님
나라’가 임하기를 바라면서 총체적 선교를 추구하는 가운데 지역 사회 내에 소재한 다양한 조직 및
기관들과 협력을 도모해 나갈 때 한국교회는 지역 사회 속에서 다시금 공신력을 회복하고 하나님의
축복의 통로로 쓰임 받을 수 있을 것이다. 이를 위한 많은 사례가 있지만, 특히 ‘송악교회’의 경우를
실례로 들어보면 1997년부터 지역생명운동을 전개하는데 문화가 가진 힘이 필요함을 인식하고 교회에서
풍물패를 조직했다. 물론 풍물패가 가지고 있는 샤머니즘적 요소가 있지만 지역과 소통하기 위하여
강습을 시작했고 지금은 지역과 교회 행사에 빠질 수 없는 감초의 역할을 잘 하고 있다. 또한 지역내의
청소년들을 위한 ‘광돌이 축구단’을 조직하여 지역의 인근 교회내의 축구팀 또는 지역의 다른 축구팀과
친선경기를 통하여 지역의 어린이와 청소년들을 위한 문화 소통의 장을 만들어 가는 역할을 감당하고

174) 이후천, “한국에서 선교적 교회론의 접근방법들에 대한 선교학적 고찰.” 「선교와 신학」, 2012 년 제 30 집, 64.
175) 이종명, “송악교회와 송악지역의 마을 만들기: 지역 사회와 함께하는 선교사업.” 「선교와 신학」, 2012 년 제 30 집, 86.
176) 조주희, “성암교회의 사회봉사 프로그램: 동네교회.” 「선교와 신학」, 2012 년 제 30 집, 97.
177) 신정, “Triple A 를 꿈꾸는 광양대광교회.” 「선교와 신학」, 2012 년 제 30 집, 101.
178) 남정우, “평신도 은사개발에 기초한 한국적인 선교적 교회론.” 「선교신학」, 2011 년 제 27 집, 181.
179) Ibid., 185.
180) 황순환, “한국교회의 성장과 정체에 대한 연구.” 「선교신학」, 2011 년 제 28 집, 313-14.
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있다. 또한 노인복지사업을 1997년부터 시작하여 지역내의 노년층을 끌어 앉는 ‘사랑의 오병이어
사업’을 사역으로 감당하고 있다. 이를 위한 재정은 후원화와 지자체와 협력하여 충당하고 있으며
성도들과 지역주민들의 자원 봉사로 운영하고 있다.
즉 본 연구자는 교회가 지역 사회 내에서 지속적으로 성장하고 발전하기 위해서는 지역의 문화사역에
교회 내의 인적, 물적 자원을 활용하여 스며들어야 한다는 것이다. 현대 사회는 많은 이들이 문화적인
혜택과 지원을 요구한다. 그렇다면 교회가 성장전략으로 복음의 접촉점으로서 문화사역을 감당한다면 그
시너지 효과는 참으로 막대할 것이라고 본다. 그럼 교회가 적용 가능한 문화사역은 무엇이 있는가?
앞에서도 다루었듯이 교회가 처한 상황과 위치는 각각 다르다. 지역 교회가 그 지역에서 할 수 있는
문화사역을 찾아서 교회 사역에 접목할 수 있다면 그 분야가 어떤 분야든지 적용 가능하다고 본 연구자
본다.
또한 현재 한국에 수 많은 다문화권에서 유입된 인구들이 존재한다. 즉 다문화사역을 지역 교회에서
역량을 지원할 수 있다면 또 다른 성장의 동력이 축이 될 수 있다고 보며, 동시에 선교사역현장에도
유용하게 활용될 수 있는 자원이 될 것이다. 그리고 상담 분야를 적극적으로 활용하는 것도 한
대안이라고 본다. 지역의 필요와 정서에 맞는 상담전문가를 교회가 양성하여 이를 교회 내에 설립하고
불신자에게도 현대 사회에서의 여러 가지 심리적 불안 등과 같은 요소들을 상담을 통하여 접촉하고
말씀으로 치유할 수 있는 사역이 필요하다고 본다. 이외에도 사회복지 차원의 문화사역으로 노인대학,
재능기부학교, 독거노인 및 지역 사회에 소외된 지역을 찾아 교회가 사회복지 차원에서 이를 지원하고
돕는 역할을 한다면 교회의 부정적인 이미지 개선 및 교회 성장의 측면에서도 효과를 거둘 수 있을
것으로 본다. 이외에도 교회가 할 수 있는 지역을 위한 문화 사역은 개체 교회가 가지고 있는 인적, 물적
자원을 동원하면 얼마든지 교회성장을 위한 복음의 접촉점으로서의 사역을 개발하고 감당할 수 있을
것이다.
이외에도 문화사업(비영리 기업)의 측면에서 교회 성장을 위해 접목할 수 있는 영역은 인적자원과
재정 자원이 뒷받침 되는 전제하에서 “심리상담센터”, “다문화사역(이주 노동자 또는 이주 가정)”,
“지역나눔센터”, “노인복지지원센터” 등의 비영리 기업을 설립하여 제도권내에서 지역민 혹은 지역
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관공서와 협력하여 사역의 영역을 넓혀 나갈 필요가 있는 것이다.

2) 교회의 교육사회사업
근접 공간이 우연하게 이루어지는 상호교류를 만드는 데 도움이 된다면 공동 프로젝트는 교회와
그리스도인들이 지역 사회를 위해 유익한 일들을 도모하는 동시에 지역 사회 속의 불신자들과
파트너십을 맺으며 관계를 개발할 기회를 제공한다.181 최근의 지역 사회들은 그 구성원들의 복지욕구를
비롯한 다양한 현안들을 해결하기 위해 다양한 주체들(정부, 학교, 주민조직, 기관들, 연구소, 종교기관
등)간의 협력 네트워크와 거버넌스를 구축하고 있다. 이러한 상황 속에서 선교적 교회가 공동프로젝트
개발에 적극적으로 참여할 때, 지역 사회를 위하는 일에서 좋은 시너지 효과를 낼 수 있을 뿐만 아니라,
지역 사회 내의 다양한 집단들과 더불어 좋은 협력관계를 수립할 수 있을 것이다.
그 중에 가장 효과적인 사역은 교육사역이라고 본 연구자는 생각한다. 그 이유는 다음 세대가
감소하고 교회의 미래가 불투명한 현재 상황 속에서 교회가 지역의 필요를 연구하여 대안학교 형태의
교육사업을 기독교 정신을 바탕으로 설립하여 이를 신앙과 연계되어진 사업으로 활성화 할 수 있다면
이는 한국교회의 미래 기독 인구 양성에도 이바지 하는 효과를 거둘 수 있을 것을 판단된다. 그리고 이를
잘 실천하고 있는 실례를 살펴보면 비록 대형 교회는 아니지만 지역에서 효과적으로 지역교육사업에
참여하고 있는 앞에서도 거론된 교회인 ‘송악교회’의 교육사업을 소개하고자 한다. ‘송악교회’는 교회의
부설유아교육기관인 ‘사랑선교원’을 1991년부터 ‘송악골 어린이집’으로 이름을 바꾸고 기독교 정신과
아동복지정신, 생태적 감성교육정신으로 지역 아동들을 위한 유아교육사업을 진행하고 있으며, 지역의
초등학교와 연계된 방과 후 프로그램(공부방, 피아노 교실 등)을 운영하고 있다. 또한 2005년 9월에는
교인들이 중심이 되고, 지역주민들과 협력하여 지역 내 한부모 가정, 조모자녀가정, 저소득층 가정의
어린이들을 모아 가정의 역할을 대신해 주는 지역아동센터 ‘반딧불이 교실’ 사역을 시작했다. 이 교육
사역을 위하여 송악교회는 지역 내 전문인력과 협력하여 실무를 담당하는 교사 4명, 후원 이사 9명,
전문위원 6명을 포함한 100여명의 봉사자들이 이 사역에 협력하고 있으며, 지역 교육과 청소년의

181) Alan Hirsch & Michael Frost, The Shaping of Things to Come:, (Michigan: Baker Books, 2013), 57.
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문화교류의 장으로서 역할과 지역 정보의 소통의 장으로 현재까지 잘 사역하고 있다. 나아가 지역내의
제도권 학교(초등학교, 중학교)와의 협력으로 교육내용을 바꾸어 가는 사역을 감당하므로 지역내의
학교들이 모범 학교로 선정되는 결과를 도출해 내고 있다.
물론 교회가 재정과 인적자원이 풍부하여 직접적으로 학교를 설립하고 운영하여 기독 정신의
다음세대를 세워갈 수 있다면 이 보다 더 좋은 것은 없을 것이다. 하지만 적은 중소형교회라 할지라도
교회내의 자원들을 지역민과 소통함으로 개발하여 사역에 접목시킬 수 있다면 교회 성장의 측면에서
분명하게 긍정적인 요소로 작용할 것이다.
이외에도 교육사업을 위하여 “문화센터”를 통한 지역민들의 필요를 충족시켜 줄 수 있는 강좌, 세미나,
연수과정 등의 장을 교회의 인적자원과 재정 자원을 통하여 만들어 갈 수 있다면 이 또한 교회 성장
측면에서 긍정적인 효과를 거둘 수 있을 것으로 생각된다.

3) 교회의 기업영리사회사업
선교적 교회는 변화를 희구하는 지역 사회의 각 하부구조에서 영리사업을 추구하는 일에 적극적이다.
지역 사회가 필요로 하는 카페나 인터넷 세탁소나 탁아소와 같은 영리사업을 추구하면서 사람들을
섬김으로써 그곳에 진짜 유익을 가져다 주는 동시에 좋은 접촉점을 형성하고자 한다.182 오늘날 지역
사회가 직면하고 있는 중요한 문제들은 일자리 문제, 복지 문제, 환경 문제 등이다. 이러한 일들을
예전에는 주로 자원봉사 자원을 활용해서 감당하고자 하였지만, 최근에 들어와서는 이러한 일들을
비즈니스 차원을 도입해서 해결하려는 추세이다.183 지역 사회를 위한 수고가 지속적으로 이어지고
생산적 결과를 도출해 내기 위해서는 비즈니스 방식으로 문제를 해결해야 한다는 공감대가 확산되고
있다. 선교적 교회 또한 영리사업이란 방식을 활용해서 교회개척에 필요한 재정을 충당하고, 접촉점을
만들며 그리스도의 제자들을 만드는 동시에 지속적으로 지역 사회에 유익이 되는 일을 시도하고자
한다.184

182) Ibid., 59.
183) 양세훈,「마을기업과 사회적 기업의 거버넌스」, 18-23.
184) Ed Stetzer, Planting Missional Churches, (Nashville: B&H Publishing Group, 2006), 226-9.
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그런데 이러한 시도가 가능 하려고 하면 일과 영리추구를 세속적인 것으로 보는 이원론적 관점에서
벗어나서 그것을 소명과 사명으로 인식하고 선교적 목적으로 활용하고자 하는 인식상의 전환이
요청된다.185 일과 영리사업은 불신자들과 더불어 의미 있는 관계를 맺을 기회를 제공할 뿐만 아니라
새로운 일자리를 창출할 수도 있고, 사업장에서 신실하고 성실하게 사업을 추구하는 그리스도의
제자로서의 모습을 투명하게 보여줌으로써 또 다른 제자를 양육하게도 할 수 있다.186
특히 본 연구자는 영리사업을 통한 교회성장의 전략에 특별한 관심을 가진다. 물론 비영리단체인
교회가 영리성 사업을 운영한다는 것이 성경적으로 신학적으로 논란의 요지는 분명히 있다. 하지만 현재
많은 부분에서 교회의 재정 투자 원리들에 성경적, 신학적 논의들이 진행되고 있다는 것을 본 연구자는
잘 알고 있다. 이 부분은 다음 장인 결론부에서 좀 더 살펴보기로 하고, 이제부터 본 연구자가 실제적으로
사역하였던 영리성 병원사역에 대해서 그 근거를 예로 들고자 한다. 본 연구자는 2002년
대한예수교장로회 고신(Kosin Presbyterian Church) 총회선교사로 특수 지역인 중국에 파송되었다.
실제적인 총 사역 기간 13년으로 초기 5년은 교육 사역에 전념하였다. 하지만 곧 사역에 한계를 느꼈다.
그 이유는 체류에 관한 문제가 가장 관건이었다. 현재 중국에 파송되어 체류 중인 대부분의 선교사들은
학생비자를 통해 거주 문제를 해결하고 있다. 그것도 온 가족이 학생의 신분이다. 이러한 상황 가운데
선교사들은 활동에 많은 제약이 따르게 된다. 심지어 10년 이상을 사역해도 체류 신분은 학생이다.
당연히 중국 정보기관으로부터 주목을 받게 되고 선교사라는 신분이 드러날 수 밖에 없는 상황이다.
이러한 문제를 해결하고자 전문적 사역과 선교지 확장을 위한 공부를 하게 되고 중국 정부에서
발급하는 정식 의사면허(중의사)를 취득하였다. 이후 외국인으로서 처음으로 중국 북경에 준종합병원에
버금가는 14과를 갖춘 병원(북경모닝스타병원)을 설립하고 의료 사역에 임하게 되었다. 그리고 의료
사역을 통해 획득 되어진 수익금을 선교지의 지역민과 소통하며 복음을 전하고 고아원, 양로원, 빈민촌,
심지어 정부기관(재중 대한민국 대사관, 영사관)의 진료도 지원하면서 복음을 전하였으며, 병원
내부적으로는 의료진(중국인 의사, 간호사, 일반행정직원)들을 복음화 하여 세례를 베풀고, 말씀으로

185) Ibid., 227.
186) 장남혁, “지역 사회에 대한 선교적(missional) 교회의 접근법.” 「선교신학」, 2014 년 제 36 집, 247.
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양육하여 제자화 하는데 진력을 다하였다. 그리하여 영리성 병원 사역 기간인 6년 동안 총 12명의 의사와
8명의 간호사, 14명의 일반 행정 직원들을 복음화 할 수 있었다. 그리고 이 사역에서 특이점은 본
연구자가 파송 선교사로서 한국에서 지원 받는 것은 생활비가 전부였으며, 사역에 필요한 모든 재원은
설립된 병원을 통하여 마련되었고, 수익을 전액 사역을 위하여 사용하였다는 것이다. 또한 지역에 뜻을
같이 하는 민간기업들과 협력하여 섬기는 사역을 지속적으로 감당할 수 있었다.
오늘날 한국교회가 경제적으로 힘들고 양적으로도 감소하며 다수의 많은 교회들이 어려움을 호소하고
있고, 심지어 개척교회 혹은 시골 교회의 목회자들은 생활비 마련을 위하여 생계 현장에 뛰어들어
생활한다고 하는 결과도 있다. 그렇다면 과연 이러한 시대에 교회가 교회다워지고 목회자가 목회에만
진력할 수 있는 방안은 없는 것인가? 설문조사를 통하여 조사 되어진 대로 모두가 교회가 변해야 한다고
응답하였다. 심지어 교회가 영리 기업을 운영하는 것이 가능한가에 대한 질문에서는 응답자 중 무려
73%다 찬성한다는 고무적인 결과가 도출되었다. 그것도 한국교회 가운데 가장 보수라고 말하는
대한예수교장로회 “고신”에서 말이다.187
그리고 2012년부터는 본 연구자가 현재 담임으로 사역하고 있는 교회내의 전문인력을 중심으로 일반
기업인 ‘주식회사 청우디앤씨’를 설립하여 기독정신으로 기업을 운영하고 있다. 본 기업은 건축,
인테리어, 부동산 개발, 부동산 관리 기업이다. 교회내 인적자원인 건축사, 건축기사, 건축감리사들로
구성 되어진 기업을 설립하여 현재, 소형 교회의 인테리어와 교회들의 건축 및 재건축을 지원하며
사역하고 있다. 물론 기업 활동을 통하여 수익을 창출하고 지출 경비를 제외하고 전액을 교회와 복음
사역에 지원하며 교회와 함께 사역하고 있다. 초기 설립 자금은 목회자의 개인 자금으로 시작하였으며,
교회의 재정지원은 전혀 없는 가운데 모든 기획과 운영을 자체적으로 운영하여 오히려 교회 재정을
충당하는 역할을 함으로 교회가 지역 내에서 건강하게 사역할 수 있는 발판을 만들어 가고 있는 중이다.
이처럼 교회 내의 전문화 되어진 인력들을 중심으로 기업을 설립하여 이를 통하여 복음의 확장과
더불어 기업을 통한 재정의 확충으로 더 많은 사역을 건강하게 감당할 수 있을 것으로 본다. 이외에도
교회가 재원을 출자 할 수 있는 영리 기업 사역으로는 교회가 속한 지역의 경쟁력이 있는 가능성들을

187) 참조. 본 논문 설문조사 결과 문항 23, 24 문항.
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찾아내어 이것을 기업화하여 그 이익을 지역에 투자하는 전략을 구현해 간다면 복음의 접촉점으로써의
그 역할을 분명하게 할 수 있을 것으로 본다. 예를 들어 지역민들과 협력하여 조합을 구성하는 형태의
기업을 설립하는 것도 한 예가 될 수 있겠다. 물론 앞에서도 거론 했듯이 교회의 투자 원리에 대한 부분은
좀 더 연구되어야 할 부분이다. 결론부에서 교회의 투자에 대한 부분들을 자료들을 토대로 살펴보도록
하겠다.
이상과 같이 본 연구자는 문화사업, 교육사업, 영리 기업을 통한 사업을 교회성장의 축으로 보고
정리하였다. 물론 이를 실천하기 위해서는 여러 가지 개선 되어야 할 부분과 다방면의 차원에서 좀 더
심도 깊은 연구가 진행되어야 할 것이다. 그러나 설문 조사를 통하여서 이미 도출 되어진 대로 변화는
피해 갈 수 없는 선택이다. 그렇다면 변화를 두려워하기 보다는 조금씩 그 변화를 이끌어 가는 교회가
되면 어떨까 한다. 지금까지의 이론과 논의들을 토대로 본 연구자가 생각하는 21C 성장하는 교회의 전략
모델의 모습을 아래와 같이 그림으로 정리하고자 한다.

〈그림 2〉 성장하는 교회의 전략적 배치도
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즉 문화 사역(비영리를 포함하는)과 교육 사역, 그리고 영리 사역이 서로 인적자원지원과
재정자원지원, 그리고 기술 자원(전문성)지원을 통하여 서로 연계하여 사역의 시너지 효과를 상승시켜
나가는 것이다. 지금 한국교회 내에는 충분히 활용 가능한 전문 자원들이 산재해 있다. 교회가 이를 잘
발굴해서 사역의 영역으로 확대 해 갈 수만 있다면 충분히 지역 내에서 성공적으로 성장하는 교회로
나아갈 수 있을 것이다. 본 연구자는 앞으로 이러한 사역의 방향의 틀을 기준으로 현대 목회사역에
접목하는 시도를 해 나갈 것이다. 이를 위하여 많은 것이 필요하고 많은 연구가 필요할 것이다.

4) 성장을 위해 고려되어야 할 사항
먼저 고려되어야 할 사항은 인적자원관리 측면으로 인적 관리가 미흡하면 인적자원들의 재능과
적성이 무엇인지 알지 못해 사역 배치에 문제가 있고 인적 자원을 낭비하는 결과를 초래 할 수 있으며
사역에 대한 반감만 불러일으킬 수 있다. 이것은 결국 교회의 사회사업의 효율성을 떨어뜨리고 교회
성장에도 많은 영향을 미치는 것이다. 이를 해소하기 위해서 먼저 인적자원들에 대한 개별적 특성과
정보를 가지고 있어야 한다. 이를 위해서는 많은 방법이 있을 수 있겠으나 본 연구자는 다음의 다섯 가지
검사를 통해 인적 자원을 효율성 있게 배치하고 사역에 활용할 수 있을 것이다. 첫째는 인적자원에 대한
인성검사(MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory), 둘째 직무능력검사(Duty Competency

Aptitude-Ability Inventory)를 통해 해당 인적 자원이 어떤 분야에 관심을 가지고 있는지 파악, 셋째
사고행동패턴검사(MBTI: Myers-Briggs Type Indicator)를 통해 인적 자원이 어떤 기능을 가지고
사고하고 행동하는지 파악, 넷째 사고행동패턴검사를 통해 해당 인적 자원이 어떤 일에 반응할 때 어떤
기준을 가지고 행동하는지 파악, 다섯째 은사 검사를 통해 하나님께서 해당 인적 자원이 어떤 은사를
갖게 하셨는지를 파악하는 5가지의 종합적 정보를 바탕으로 인적 자원에 대한 사역의 효율성이 극대화
되도록 하여야 하며 이것이 교회의 사회사업의 효율적인 전략 경영인 것이다.
두 번째로 고려되어야 할 사항은 기술 자원과 협력에 있어서는 먼저 조직구조가 개선되어야 할 것이다.
교회 사회사업의 의사결정 구조가 지금의 교회와 같은 의사결정 구조를 가지면 여러 가지 문제점들이
나타나게 된다. 그럼 교회 사회사업의 비전이나 목적을 이행할 구조는 해당 사업에 대한 전문지식과
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은사가 있는 인재를 선택하고 각 사업의 주요 업무와 보조 업무, 업무범위, 업무책임자를 명확히 할
필요가 있다. 이것은 사업에 대한 신속하고 빠른 의사결정을 할 수 있고, 해당 사업에 쉽게 접근하고
문제점들을 빠르게 해결함과 사업 실정에 맞는 조직구조와 기술 자원을 통해 효율적인 경영과 실효성
있는 방안들을 마련할 수 있기 때문이다.
세 번째로 고려되어야 할 사항은 재정 자원에 관한 것으로 어떠한 조직을 운영할 때 가장 골치 아픈 일
중에 하나가 바로 재정과 관련된 문제임을 부인할 수 없다. 재정은 그 효율성을 높이는 방향으로
사용되는 것이 바람직하다. 따라서 교회가 교회 사회사업을 통해 재정을 집행할 때는 재정에 관한
투명성이 보장되고 효율적으로 집행될 필요가 있음은 당연한 것이다.
이를 위해 본 연구자는 재정관리 원칙에 대해 세가지 제안을 하고자 한다.
첫째, 재정의 투명성 유지이다. 재정은 투명하게 운용되고 반드시 공개 되어야 할 것이다. 투명한
재정자원관리, 이 원칙만 지키면 조직 자금 비리의 90%이상을 제거할 수 있을 것이다. 그리고 투명한
재정 관리를 통해 얻을 수 있는 긍정적 결과는 교회 사회사업이 건전한 방향으로 유도되는 효과와
주위로부터 신뢰를 얻게 되는 효과, 그리고 건전한 아이디어를 얻은 결과를 얻을 수 있을 것이다.
둘째, 재정 자원의 운영원칙을 세우는 것이다. 재정 관리는 보통 가장 믿을 수 있고 충성도가 높은
사람에게 맡기는 것이 일반적이다. 재정 자원을 확보하는 것도 문제지만 확보된 자금을 효율적으로
분배하는 것 역시 문제의 핵심이다. 예산이 올바른 방향으로 운영될 때 조직에 활력은 살아나지만 잘못된
곳으로 분배되면 불균형 현상이 일어나 사업에 애로를 겪게 될 것이다. 따라서 자금을 운용할 때는
반드시 교회 사회사업의 비전과 목적에 맞고 성과가 높은 순위로 집행되어야 한다. 그리고 재정 자원에
관한 무차입 원칙을 세워야 할 것이다. 무리하게 차입을 통하여 운영을 하게 되면 재정 자원이 이자를
변제하는데 사용되어 나중에 교회의 사회사업의 목적인 지역 사회를 위한 전도, 구제, 선교 사업에
재정을 집행하지 못하고 성장이 멈추는 결과를 초래할 수 있기 때문이다.
이상과 같이 교회 성장에 대한 인적자원과 재정 자원에 효율성과 사용에 대해서 살펴보았다. 분명
한국교회는 크게 성장했으며 지역 사회에 지대한 영향을 끼치고 있는 것 또한 사실이다. 그렇다면
한국교회는 내부적으로 또는 외부적으로 교회의 본질적 사명 수행과 동시에 사회의 한 기구로서의
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역할을 당연히 분담해야 하는 것이 성장을 위한 또 하나의 출발점이라고 보며 시대적 요구에 순응하는
것이라고 본다.
그 동안 교회는 교회의 본질과 사명을 잘 수행해 왔다. 그 결과 우리나라에 복음이 들어온 이후 100여
년이 조금 지난 시점에서, 한국 교회는 큰 성장을 하였고 인구의 15~20% 수준에 이르는 국민들이
예수를 믿는 큰 업적을 이룩하였다. 문제는 그 이후에 교회에서 발생하고 있는 현상들이다. 교회가
커지고 성장하면서부터 사람들에게 교회가 매력이 있는 곳이 되었다. 이 매력 있는 곳에서 사람들은
열심을 내고 있다. 열심은 좋은 것이다. 그러나 열심이 다 좋은 것은 아니다. 초대 교회에 마술사
시몬처럼 영적 권능의 힘을 추구한 자도 있으며(사도행전 8:9~24), 벨릭스처럼 돈을 추구하기 위해 사도
바울을 열심히 만나는 자들도 있다(사도행전 24:25~27). 그리고 교회 안에는 전에 없었던 세상적인
것들을 추구하는 자들이 많다. 그 결과로 교회는 자신들도 모르는 사이에 세상적인 것에 길들여지기
시작했고, 이러한 세상적인 요인들로 인하여 교회는 힘을 잃고 정체하기 시작했고, 급속히 퇴보의
비탈길로 미끄러져 내려가고 있는지도 모른다. 특히 교회 내에서 막강한 세력을 형성하고 기득권을
이들과 이들을 보호하는 교회의 운영방식에서 벗어나 참으로 인간적이고 세상적인 요소들을 제거해야
하는 것이야 말로 오늘날의 교회가 다시 일어설 수 있는 길임을 다시 한번 확인한다.
분명 교회는 하나님의 사랑의 결정체이다. 그리하여 예수 그리스도를 교회의 머리로 만드시고
교인들을 지체로 삼으셨다. 그러므로 교회는 당연히 하나님의 속성인 사람 지향적인 조직이 되어야 한다.
여기서 주의해야 할 것은 자칫 ‘사람 지향적인 교회’를 ‘사람 중심적인 교회’라는 용어와 혼동할 가능성이
있다. ‘사람 중심적’이란 말은 모든 일에 있어서 사람이 주체가 된다는 말이다. 이 말은 인본주의와
유사한 말이다. 중세 이래의 신학 중심 학문 체계에 반기를 들고 새로운 시대의 학자들 간에 ‘보다
인간다운 학문과 예술의 기치’를 외친 것이 인본주의이다. 그러나 이와는 달리 ‘사람 지향성’이란 말은
사람을 향한 하나님의 모든 사랑을 의미하는 용어로 사용하고 싶다. ‘사람 지향성’ 또는 ‘사람 지향적인
교회’라는 용어는 아직까지 신학적으로 정의되지 않은 용어이다. 경영학에서 이와 비슷한 의미로
사용되고 있는 용어 중에 ‘고객 지향성’ 또는 ‘시장 지향성’이란 단어가 있다. 이 의미는 종래의 기업
중심적인 생산 활동에서 고객이나 시장을 바라보고 그들이 필요로 하는 것이 무엇인지를 탐구하여
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그것들을 충족시켜 주는 것을 기업 경영의 출발점으로 삼고자 했던 마케팅 컨셉에서 유래된 용어이다.188
소비자들은 안중에도 없고 오직 생산과 이윤 추구에만 몰두하고 있었던 경영철학에서 탈피하여
소비자들이 원하는 것을 생산해서 제공하자는 패러다임의 변화로부터 생겨난 말이다. 이러한 변화된
패러다임을 교회 운영의 철학으로 삼으면 교회의 사명을 더 잘 감당할 수 있으리라는 신념에서
사람지향적인 교회라는 용어를 사용하고자 한다. 지금까지 교회의 사회사업에 대한 비판 가운데는 교회
안의 사람들을 위한 봉사는 있어도 지역 사회와 세상을 향한 대외적 봉사는 매우 형식적이거나 빈약한
상태이며, 예배와 절기 등 종교 행사에 머물고 있을 뿐 지역주민의 실생활까지 연결되지 않고 있으며,
개교회의 교세 확장, 시설확충, 외형적 교회 성장에만 치중한 나머지 지역주민을 위한 봉사는
외면하였으며, 장기적이고 미래지향적인 선교보다는 현실 안위적인 타협에 급급하다는 것과,
지역주민에게 복음과 구원은 나누어 줄 생각이 있어도 재정과 시설과 사람, 더 나아가서 가슴을 함께
나눌 용의는 없다는 것이 그 배경이었다.
그러므로 교회사회사업은 섬김과 나눔의 원칙으로 지역주민 전체를 대상으로 실행되어야 한다.
교회는 지역 사회 내에서 지역의 발전과 주민의 욕구를 충족시켜주고 영향력이 있는 교회로 자리매김을
위해서는 교회의 시설을 개방하고 예산을 확대 지원하여 가난한 이들을 돌보는 등 다양한 프로그램을
실천하여야 한다.

188) 김찬목 외, “한국교회의 시장지향성 개념 도입에 관한 연구.” 「로고스경영연구」, 2010 년 8 월 제 8 권 제 2 호, 83.
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제4장
21 세기 한국교회의 교회성장을 위한 설문조사와 통계분석

1. 설문 대상자에 관한 질문

〈표 1〉 성별

설문 1 항의 조사는 설문 환경 특성상 현재 직접 교회에서 사역하고 있는 대상자들을 대상으로 설문
하였고, 응답자의 대부분이 남성으로서 남성 응답자 97%, 여성 응답자 3%로 조사되었다.

〈표 2〉 나이

설문 2 항의 응답자 중 57%가 56 세~65 세의 연령층에서 설문에 응답하였고, 40%는 46 세~55 세,
3%는 36 세~45 세, 그리고 15 세~35 세는 응답자가 없었다.
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〈표 3〉 소속

설문 3 항의 응답 결과는 100% 교회가 직접적인 연관이 있는 응답자들이었다.

〈표 4〉 직분

설문 4 항의 응답결과는 약간 고무적인 결과로서 전체 응답자가 60%가 현재 목사로 재직중인
목회자였으며, 34%는 현재 교회에서 시무 장로였으며, 집사 및 평신도가 각각 3%를 차지했다.
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〈표 5〉 봉사의 직임

설문 5 항의 응답결과는 60%가 현재 교회에서 직임이 교역자(목회자/목사)였으며 14%는
예배봉사자로서 현재 교회에서 장로의 직임이 대다수를 차지했다. 또한 13%는 교회 내에서 교사의
직임을, 10%는 일반 봉사자로서의 직임을, 3%는 교회 내에서 기타의 직임으로 섬기고 있었다.

2. 한국교회의 인식에 관한 질문

〈표 6〉 한국교회의 정체기

설문 6 항의 응답결과는 87%가 현재 한국교회가 정체기에 있다고 응답하였으며, 10%만이 정체기가
아니라고 응답하였다.
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〈표 7〉 한국교회 정체기 – 그렇다

설문 7 항의 결과는 설문 6 항의 87%에 해당하는 응답의 이유들로서 한국교회가 왜 정체기인가에
대한 다양한 답변이었다. 그 중 가장 많은 비중을 차지한 결과가 20%에 해당하는 교인 수의 감소가 그 첫
번째였으며, 다음으로 각각 17%의 비중을 차지한 교회의 세속화, 교회성장의 둔화였으며, 그 다음
이유로 각각 10%의 인구감소, 복음을 거절하는 현 세대, 개교회들과 성도들의 복음에 대한 열정이
부족하다는 응답이었다. 또한 4%의 교회에 대한 부정적 시각, 3%의 교회가 비본질을 추구하는 것,
다음세대의 감소, 교인의 수평 이동이었으며, 10%는 무응답이었다.

〈표 8〉 한국교회 경영

설문 8 항은 교회 경영에 대한 설문으로 현재 한국교회 경영이 제대로 이루어 지고 있는가에 대한
설문으로 53%가 그렇지 않다는 부정적인 응답을 하였으며, 27%의 경영이 잘 이루어지고 있다고 답한
응답과 20%는 잘 모르겠다고 응답하였다.
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〈표 9〉 한국교회 경영-그렇다

설문 9 항은 설문 8 항에서 현재 한국교회의 경영이 제대로 이루어 지고 있다는 응답에 대한 이유를
설문한 결과로서 그 이유가 64%가 이유도 모르는 무응답이었으며, 일부는 현재 한국교회가 성장했기
때문에 그 결과로서 응답한 것이 17%, 협력이 잘되고 있다는 응답이 4%, 민주적으로 경영되고 있다는 것,
바르게 경영되고 있다는 것, 소통이 잘되고 있다는 것, 목회가 올바르게 진행되고 있다는 것, 교회의 분립
개척이 잘 진행되고 있다는 것이 각각 3%의 응답의 결과로 산출되었다. 이러한 응답의 결과를 보면
아직도 정확하게 교회 경영에 대한 인식이 한국교회 안에 많이 부족하다는 것을 알 수 있었다.

〈표 10〉 한국교회 변화

설문 10 항은 한국교회가 앞으로 변화해야 하는가에 대한 설문으로 응답자의 87%가 한국교회는
변화의 선택을 해야 하는 것으로 조사되었다. 이러한 조사의 결과는 한국교회의 많은 목회자들이
위기감을 느끼고 있다는 반증이 될 수 있겠다.
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〈표 11〉 한국교회 변화 – 그렇다

설문 11 항은 설문 10 항에 대한 이유를 묻는 설문으로 그럼 왜 한국교회가 변화의 선택을 해야 하는
가에 대한 것이다. 그 이유로는 세속주의에 안주해서는 안된다는 이유가 17%로 가장 낳았으며, 교회가
이미 세속화 되었기에 그리고 교회가 세상을 향한 영향력이 부족하기 때문이라는 이유가 각각 14%로 그
뒤를 따랐으며, 다음으로 복음에 대한 실천 부족, 교회의 내부구조의 변화, 교회 안의 많은 갈등의 문제,
말씀 개혁, 물질만능주의, 복음에 대한 열정 부족, 영적 미숙, 세상을 향한 영향력 부족, 정체성, 세상을
향한 책임과 관심 부족 등이 각각 3%로 응답되었으며, 무응답은 14%로 응답되었다.
〈표 12〉 한국교회 변화 구조

설문 12 항은 한국교회가 변화해야 한다면 어느 구조에서부터 변화해야 하는 가에 대한 설문으로
응답자의 44%가 교회 교육에서부터 변화해야 한다고 응답하였으며, 33%는 교회의 조직이 변해야
한다고 응답하였으며, 17%는 교회의 여러 제도가 변해야 한다고 응답하였고, 3%는 재정의 변화와 3%의
무응답으로 조사되었다.
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〈표 13〉 한국교회 역할 감당

설문 13 항은 한국교회 가장 시급히 그 역할을 감당해야 할 영역을 묻는 설문으로 응답자의 70%가
설문 12 항의 결과와 마찬가지로 교육 사역에 가장 시급한 변화와 투자를 해야 하는 것을 응답하였다.
그리고 15%는 사역의 확장이 가장 시급하다고 응답하였고 교회의 재정 확충과 선교사역에 대한 지원 및
후원 사역에 시급히 변화를 주어야 함을 각각 7%로 응답하였다.

〈표 14〉 한국교회 사역 필요

설문 14 항은 교회가 효과적으로 사역을 감당하기 위해 가장 필요한 것이 무엇인가에 대한 설문으로
응답자의 64%가 인적자원이 가장 필요하다는 응답을 하였으며, 33%는 교육 자원이 가장 필요한 것으로,
3%는 재정이 가장 필요한 것으로 응답하였으며, 시설에 대한 필요성은 응답자가 없었다.
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〈표 15〉 재정 및 인적자원 충분성

설문 15 항은 교회의 재정 및 인적자원이 사역을 감당할 만큼 충분한가에 대한 설문으로 응답자의
64%가 부족하다고 응답하였으며, 33%는 모르겠다고 응답하였고, 3%만이 충분하다고 응답하였다.

3. 논문의 주제와 관계된 질문

〈표 16〉 한국교회의 총체적 위기

설문 16 항은 오늘날 한국교회가 총체적인 위기를 맞이하고 있는가에 설문으로 응답자의 83%가
총체적 위기라고 응답하였으며, 17%는 위기가 아니라고 응답하였다.
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〈표 17〉 한국교회의 총체적 위기 – 그렇다

설문 17 항은 설문 16 항의 한국교회의 총체적 위기의 이유를 묻는 설문으로 66%가 그 이유를
분명하게 모르고 있는 것으로 응답되었다. 이는 한국교회의 현 상황 인식이 여전히 현실에 안주해 있다는
것과 이 안주함에서 막연한 위기감을 호소하는 것으로 판단된다. 일부의 응답자만이 총체적 위기의
이유를 응답하였는데 그 이유 중 17%는 교역자의 자질부족으로 응답하였고, 10%는 교회의 재정 부족을
그 이유로 응답하였으며, 7%는 기독 인구의 감소가 그 이유라고 응답하였다.

〈표 18〉 교회의 역동성 있는 사명의 우선점

설문 18 항은 한국교회가 역동성 있게 사역을 감당하기 위해 가장 염두에 두어야 할 것이 무엇인가에
대한 설문으로 응답자의 54%가 전도(선교)라고 응답하였고, 40%는 교육이라고 응답하였으며, 행정 및
재정을 염두에 두어야 된다는 응답이 각각 3%로 조사되었다.
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〈표 19〉 교회의 선교적 기능 사역

설문 19 항은 설문 18 항과 연계 되어진 질문으로 18 항의 가장 많은 응답을 한 전도(선교)에 대한
기능이 현재 교회 안에 있는가를 살피는 설문이다. 이 설문에서 응답자의 66%가 개체 교회 안에 이러한
전도(선교)에 관한 기능이 분명히 있다고 응답하였으며, 27%는 없다고 응답하였다. 그리고 7%는 잘
모르겠다고 응답하였는데 이는 없다라고 한 27%와 합하면 34%가 없다는 것을 인정하는 것이다. 즉
한국교회의 34%가 아직도 전도(선교)에 대한 기능을 교회 안에 가지고 있지 않다는 결과로 볼 수 있겠다.

〈표 20〉 교회의 선교적 기능 사역 – 그렇다

설문 20 항은 한국교회 안에 있는 선교적 기능이 어떤 역할을 하는가에 대한 설문으로 응답자의
30%는 선교사에 대한 후원이라고 응답하였으며, 응답자의 20%는 직접적인 선교 활동이라고 응답하였고,
응답자의 4%는 교육 선교 활동이라고 응답하였으며, 사회복지 활동, 개척 지원 활동, 선교지원활동 등이
각각 3%로 응답되었다. 그리고 34%는 응답을 하지 않았다. 이러한 응답의 결과는 설문 19 항의 결과와
일치하는 것으로 한국 교회의 34%는 여전히 교회의 선교적 기능에 대해서 어려움을 겪고 있거나, 혹은
이러한 활동을 할 여력이 없다는 것을 나타낸다고 볼 수 있다.
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〈표 21〉 교회의 비영리성 혹은 영리성 사역

설문 21 항은 교회가 비영리 기업과 영리 기업 활동을 통하여 선교적 기능을 감당하는 것에 대한
인식을 묻는 설문으로 고무적인 결과가 도출되었다. 그것도 교회에서 사역을 직접적으로 감당하고 있는
집단에서 나온 결과로 무려 73%가 가능하다고 응답하였다. 그리고 20%는 잘 모르겠다고 응답하였으며,
7%만이 부정적인 응답을 하였다. 본 문항의 응답 결과는 이전 한국교회의 정서와 차이가 많이 나는
부분으로 한국교회가 변화를 위 인식과 준비가 되어있음을 단적으로 보여주는 것이라고 판단된다.

〈표 22〉 교회의 기업을 통한 사역 확장

설문 22 항의 설문은 한국교회가 비영리 혹은 영리 기업을 통해 그 활동 영역을 확장할 경우 어떠한
영역에 접근하는 것이 좋은가를 살피는 설문으로 응답자의 77%가 사회복지 분야가 가장 좋은
영역이라고 응답을 하였는데 이러한 결과는 교회가 영리성 사업을 하는 것에 대한 부정적인 인식이 그
저변에 깔려 있는 것으로 보이며, 응답자의 일부는 일반분야 10%와 교육분야 10%로 활동 영역을 확장할
수 있다고 응답하였고, 응답자의 3%는 의료분야의 확장으로 응답하였다.
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〈표 23〉 교회의 기업에 대한 재정투자 및 설립의 공조

설문 23 항은 22 항의 사역 확장 영역에 대한 교회의 재정 투자를 묻는 설문으로 63%는 교회 재정을
사역 확장에 사용할 수 있다고 응답하였고, 27%는 교회 재정을 비영리 혹은 영리 기업에 사용할 수
없다고 응답하였으며, 10%는 잘 모르겠다고 응답하였다.

〈표 24〉 교회의 기업설립 시도

설문 24 항은 사역 확장을 위해 교회가 비영리 기업 혹은 영리 기업을 설립하는 것에 대한 찬반을
묻는 설문으로 고무적인 결과는 무려 73%가 찬성한다는 것이다. 이러한 응답의 결과는 교회가 사역
확장을 위해 인력적, 재정적으로 많은 어려움을 겪고 있음을 겪고 있음을 잘 나타내 주는 결과이며,
응답자의 17%는 교회의 비영리 기업 혹은 영리 기업 설립에 교회의 재정을 투자하는 것에 부정적인
응답을 하였다. 그리고 잘 모르겠다는 응답자는 10%였다.
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〈표 25〉 교회의 기업과 연관된 사역

설문 25 항은 섬기는 교회 혹은 주변 교회에서 비영리 기업 혹은 영리 기업과 연관된 사역을 감당하고
있는 가에 대한 설문으로서 응답자의 40%만이 ‘알고 있다’고 응답하였으며, ‘모른다’와 ‘잘 모르겠다’로
응답한 응답자가 각각 47%와 10%의 응답을 하였다. 그리고 3%는 ‘관심 없다’라고 응답하였다.

〈표 26〉 교회의 기업과 연관된 사역 종류

설문 26 항은 위의 설문 25 항의 알고 있다라고 응답한 응답자의 응답결과로서 10%의 응답자가
교회가 하는 기업활동 중에 카페 운영이 가장 많았다. 이는 복음이 접촉점을 카페를 통하여 시도하고
있다는 것을 보여준다. 그리고 일터 사역이 4%로 나타났고, 교육 사역, 병원 사역, 복지법인사역, 지역
사회복지단체 후원 사역이 각각 3%로 나타났으며, 무려 74%는 응답이 없었다.
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〈표 27〉 교회와 기업과 접촉하여 성장 가능성

설문 27 항은 교회가 기업이라는 접촉점을 통해 성장 할 수 있다고 보는가에 대한 설문으로 무려
응답자의 67%가 성장할 수 있다고 응답하였다. 이러한 응답의 결과는 상당히 시사하는 바가 크다고
하겠다. 왜냐하면 설문에 응답한 응답자의 대다수가 목회자 혹은 섬기는 교회의 장로라는 직임을 가진
응답자들이기 때문이다. 단 10%만이 성장 할 수 없다는 응답을 보인 것 또한 한국교회 지도자들의
상당부분 성장을 위해서는 열려있다는 것을 보여주는 응답의 결과라고 보여진다.

〈표 28〉 교회가 기업과 연합하여 전도(선교)에 동역 할 의사

설문 28 항 역시 자신이 비영리 기업 혹은 영리 기업에 종사하는 종사로서 만일 교회와 연합하여
교회성장을 위해 협력할 의사 있는가에 대한 설문으로 이 또한 74%가 협력할 의사가 있다고 있다고
응답한 결과는 얼마든지 한국교회가 지역 사회의 신앙이 있는 비영리 혹은 영리 기업과 협력하여 복음의
접촉점을 만들어 갈 수 있는 것을 잘 나타내 보여주는 결과라 하겠다.
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〈표 29〉 교회가 기업과 연합하여 전도(선교)에 동역 할 의사 – 그렇다

설문 29 항은 설문 28 항과 연관된 질문으로 왜 협력할 수 있는가를 묻는 질문으로 57%가 복음의
접촉점이라고 응답하였다. 그리고 신앙과 삶이 일치하는 차원에서 협력할 수 있다는 것과 물질적으로
섬길 수 있기 때문에 협력할 수 있다는 것과 선교에 도움이 될 수 있기 때문에 협력할 수 있다는 응답이
각각 3%로 나타났으며, 34%는 응답이 없었다.

〈표 30〉 교회와 기업 경영의 유사점

끝으로 설문 30 항은 교회 경영과 기업 경영에 유사점이 있다고 생각하는가에 대한 설문으로
‘그렇다’고 응답한 응답자가 43%, ‘그렇지 않다’고 응답한 응답자가 47%로 응답되었는데 이러한 응답의
결과는 아직까지 교회 경영이 일반 기업 경영과는 달라한다는 인식이 그 저변에 깔려 있는 것과 다소
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교회조직의 경영에 일반 기업경영의 의미를 부여하는데 다소 부정적인 인식이 깔려 있다는 것을
증명하는 것으로 보인다.
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제5장
성장 사례 및 설문 분석을 통한 투자 원리

본 연구자는 교회 사회사업을 통해 성장의 정체기에서 다시 성장으로 재도약한 교회의 사례를 찾고,
기업을 통한 사회사업의 사례 및 본 연구자가 직접 적용한 사례와 설문조사를 통해 얻어진 자료들을
분석하여 성경적 투자 원리를 통해 교회성장을 위한 함의를 도출해 보고자 한다. 이를 위하여 경영학의
투자의 개념과 경영에의 적용에 관한 기존 문헌들을 참고하고, 교회의 성경적 투자 개념으로 원용하여
적용을 위한 성경적 근거들을 제시함으로 그 함의를 제안하고자 한다.

1. 교회 사회사업을 통한 교회성장 사례 분석

1) 사회사업을 통한 교회성장 사례
지금까지 한국교회는 성령의 역사하심으로 인하여 성도들의 헌신과 봉사, 그리고 복음의 열정을 통해
사회적 갈등, 경제적인 빈곤, 소외 등에 대한 관심과 배려를 통해서 실로 세계 기독교사에서 찾아보기
힘든 놀라운 성장을 이루어 왔다. 그리고 이러한 교회성장의 과정 중에 사회봉사와 더불어 사역을
이어왔고 이러한 노력은 한국사회에 교육기관, 의료기관, 사회복지기관 등을 발전시키는 역할을 해온
것이 사실이다. 그래서 본 장에서부터 한국 교회 내에 교회사회사업을 통해 성장한 실례들을 제시하고 그
장단점을 살펴보고자 한다.

(1) 사랑의 교회
사랑의 교회의 사회사업 목적과 방침은 첫 번째로 21 세기 비전으로 “지역 사회를 책임지는 교회”를
구현하는 사명을 수행하고 지역 사회 주민의 다양한 욕구를 조사하여 지역 사회의 다른 교회들과
연합하여 지역 사회의 욕구를 해소하고, 참된 그리스도의 형상을 드러내는데 있다. 둘째로는 국내외의
사회 안전망 구축의 선도적 역할을 담당하는데 있다. 소년소녀가장, 무의탁노인, 장애인 등 소외된
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계층과 기근, 전쟁, 재난, 인권, 환경, 인종 문제로 고통 받고 있는 하나님의 자녀들에게 보다 대중적이고
구조화된 수혜가 가도록 하기 위해 국가, 시민단체, 기업들과 함께 사회적 지지체계를 형성하는데
중추적인 역할을 감당하는 것이다.
그리고 사랑의 교회는 지역 사회를 위하여 사회복지 재단이 설립되어 있으며 그 외에도 지역 사회
선교회, 법조인 선교회, 국내 선교회가 있어서 프로그램에 따라 개별적으로 시행되는 프로그램과
연합으로 운영되는 부분도 있다. 그 현황을 살펴보면 첫째로 아동과 청소년을 위한 복지 활동으로 청소년
진로 상담과 비행에 관련된 상담으로 청소년들을 지도하고 있으며 소년소녀 가장을 돕기 위한 방법으로
일대일 결연 사업을 추진하고 있다. 둘째는 장애인 복지 활동으로 장애 아동을 위한 교회학교를 운영하며
수화교실, 청각장애인 모임, 장애인 단기 보호시설, 장애인 작업시설을 운영하고 있다. 셋째는 노인 복지
활동으로 노인대학과 무의탁 노인 무료 급식제공과 극빈 노인생계비를 지원하고 있다. 넷째는 여성복지
활동으로 ‘우물가’라는 선교회를 조직하여 유흥가 종사자들을 위한 상담 사업과 진로 지도를 하고 있다.
다섯째는 의료 사회활동으로 외국 근로자 진료봉사와 저소득층 및 재가 장애인 진료, 노숙자 무료진료를
실시하고 있다. 여섯째는 지역 사회활동으로 종합사회복지관을 운영하며 복지봉사센터와 자원봉사센터,
법률상담과 분쟁조정사업, 유기농산물 직거래 사업, 호스피스 봉사 등을 시행하고 있다. 이를 통해 본
연구자는 사랑의 교회가 사회사업 프로그램을 통하여 지역 사회를 위하여 다양한 자원들을
활용하여 광범위한 사업을 실시하고 있음을 확인할 수 있었다. 또한 사랑의 교회가 위치한 지역에는
중산층 이상의 교인들과 지역민들이 있으나 반면에 청소년과 노인 등의 소외된 계층의 욕구도 있다는
것을 확인할 수 있었다.
이에 본 연구자는 사랑의 교회의 사회사업에 대한 장단점을 다음과 같이 평가한다. 첫째, 사랑의
교회가 지역 사회를 위한 실천주체로서 가지는 장점으로 다양하고 광범위한 사회사업을 적극적으로
제공하고 있다는 것이다. 즉 유아로부터 성인, 노인에 이르는 전 계층을 포함하고 있으며, 그 범위도
지역에 국한 된 것이 아니라 매우 광범위한 지역을 대상으로 폭넓은 서비스를 제공한다는 것이다. 둘째,
교회 내에 산재한 인적자원을 발굴하여 지역 사회사업의 실천의 주된 자원으로 활용하고 있다는 점이다.
교회에 산재한 다양하고 질 높은 인적자원들을 효율적으로 잘 활용하고 있다는 것이다. 교회 분야에
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자원봉사 인력의 활용뿐만 아니라 자신이 직업으로 삼고 있는 전문분야를 통하여 중요한 인적자원으로
활용한다는 것이다.
그리고 사랑의 교회가 지역 사회를 위한 실천주체로서 가지는 단점은 첫째, 사회사업의 영역을
총괄하고 조정해 줄 수 있는 중앙기구의 부재이다. 사랑의 교회는 매우 다양한 영역에 누구보다
적극적으로 사회사업을 전개하고 있는 긍정적인 특징을 가지고 있다. 그러나 사업의 규모가 커지고, 그
사업을 담당하게 되는 조직이나 기구도 비대해지며, 사업간의 중첩되는 부분이 생기게 마련이다. 이러한
문제는 당연한 것이고, 사랑의 교회에만 한정되는 문제가 아니라 하더라도 중요한 것은 이러한 것들을
총괄하여 파악하고, 혼란이나 문제가 있을 경우 그것을 합리적으로 조정해 줄 수 있는 중앙기구가 있어야
함에도 이것이 미약하다는 점이다. 물론 사랑의 이러한 체계에 대하여 대비가 전무한 것은 아닐 것이지만
현재 기관들의 사업규모 등을 고려하고, 서비스 제공의 과정이나 효율성을 제고하고, 사후 대상자들에
대한 만족도를 생각해 본다면 분명한 재고가 있어야 할 것으로 판단된다. 둘째, 사회사업을 통해
제공되는 서비스에 대한 윤리성 또는 우선순위에 논의가 필요하다는 것이다. 사랑의 교회와 주요시설인
복지관 등이 입지한 곳이 대부분 중산층 지역에 위치해 있는 지역적 특수성으로 인해 강점으로 작용했을
가능성이 있다. 하지만 사회사업을 통해 서비스를 제공 받는 이들의 입장에서는 상대적인 박탈감을
경험하는 일이 있을 수 있다는 단점이 있다. 즉 사회사업을 통해 사역의 방향이 장기적으로 영역이
확대되고 보편적 서비스의 이행이라 할지라도 그것이 자칫 보다 중요한 사회적 약자들에 대한 무의식적
경시를 낳는다면 이는 교회의 사회사업의 존재가치를 망각하는 것이 되기 때문이다. 그러므로 실제적인
필요에 있어서의 우선순위를 고려하여 합당하게 제공하는 자세가 필요한 것이다.

(2) 지구촌 교회
지구촌 교회의 사회사업 목적과 방침은 첫 번째로 교회에 비전으로 출석하는 모든 교인들이 단순한
구경꾼이 아닌, 자신들에게 주어진 은사와 재능을 발견하여 교회 사역의 여러 분야에서 기쁨과 보람으로
사역을 감당하는 것을 보는 것이다. 두 번째로 교회가 사회사업을 위한 센터를 건립하여 크게는 교인들은
사랑을 실천하는 훈련의 장으로, 사회를 향하여는 감동적인 선한 이웃의 역할 마당이 되게 하고, 작게는
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이 땅에 상처받는 영혼들의 영성훈련과 내일의 한국교회를 책임질 지도자들의 훈련의 장으로 제공하는
것이다. 세 번째로 교회가 21 세기 역사에서 복음적인 하나의 모델교회가 되어 교회 갱신과 사회변혁
그리고 세계 선교의 누룩이 되어 섬기는 것이다. 이러한 목적과 방침을 가지고 있는 지구촌 교회의
사회사업의 현황을 살펴보면 첫째, 노숙자 지원 사회사업으로 숙식을 제공하고 일할 수 있는 사람은 교회
직원으로 채용하고 월급의 50%를 의무적으로 저축하게 하여 차후 자립적으로 살아갈 수 있도록
지원하고 있다. 2 년마다 종합검진을 실시하여 중병에 걸린 자는 수술비 전액을 지원하여 치료해 주는
사역도 병행하고 있다. 둘째, 노인 학교를 운영하여 노인들이 자립적으로 살아갈 수 있도록 정신교육과
노인 여가 활동 프로그램을 시행하고 있다. 셋째, 글로벌 상담실을 개설하여 가정상담, 법률상담,
의료상담을 시행하고 상담학교를 년 2 회 실시하여 상담원을 확보하고 그들로 봉사하도록 지원하고 있다.
넷째, 장애인을 위한 예배와 장애아의 날 행사와 장애아 부모와의 간담회를 통한 자녀 교육방법을
지도하고 있다. 다섯째, 아나바 운동으로 아껴 쓰고, 나누고, 바꾸어 사용하는 근검절약 생활을
지역주민에게 홍보하고 이러한 활동을 통하여 생긴 수익금으로 외국근로자 돕기에 사용하고 있다.
여섯째, 호스피스 봉사 사업으로 말기 암 환자의 간병과 임종에 대한 두려움을 극복하게 하는 정신적
지도와 호스피스 찬양팀 운영과 자원봉사자 교육을 실시하고 있다.
이를 통해 지구촌 교회의 사회사업 프로그램을 평가해 보면 동기가 강하면 능력 즉 실력이 향상되고
그 결과 기회가 주어지게 된다. 이런 기회를 잘 포착하여 실력을 발휘하면 그 결과의 혜택을 얻게 되고
보다 고도의 동기가 발휘된다는 MCO(Motivation-Capacity-Opportunity)이론이 있다. 이를 준거로
지구촌 교회를 분석해 볼 수 있다. 이 이론을 지역 사회사업의 분석의 틀로 삼는다면 다음의 세가지
질문을 던질 수 있다. 첫째는 지역 교회가 지역 사회문제를 해결하겠다는 동기가 어느 정도 강한가?
그리고 그 동기의 성격은 신앙적인가, 세속적인가, 또는 두 가지 성질을 동시에 가지고 있는가? 동기의
강약은 그 지역 교회나 지역 사회, 그리고 교회사회사업의 어떤 요인에 의해 결정되고 있는가? 하는
질문이고, 두 번째는 지역 교회가 지역 사회의 문제를 해결할 수 있는 능력(인적, 재정, 시설, 기술)이
어느 정도 있는가? 교회가 교회의 자원을 동원할 능력과, 지역 사회의 욕구를 파악하고, 교회 자원을
활용하여 문제해결을 할 능력을 가지고 있는가? 지역 사회의 문제를 영적 차원에서 이해하고 사회
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심리적 차원에서 구체적으로 파악할 능력을 가지고 있는가? 하는 질문이며, 세 번째는 지역 교회가 지역
사회의 문제를 해결할 기회를 포착하고 있는가? 곧 사랑의 현장을 신앙공동체가 가지고 있으며, 이러한
기회는 지역주민의 어떤 문제를 해결해 주고 있는가? 교회가 선택한 현장이 하나님이 원하시는
교회인가? 이러한 사랑의 실천의 기회와 체험은 교인들의 신앙을 더욱 강화시켜 지역 사회를 향한
선교에 강력한 동기를 부여해 주는 계기가 되고 있는가? 현장을 결정함에 지역주민의 의견을 어느 정도
반영해 주고 있는가?를 질문해 보아야 한다.
이러한 측면에서 지구촌 교회의 사회사업은 지역에 대한 목회 방침과 교인의 욕구가 강하고
참여하고자 하는 동기 또한 크다고 보여진다. 능력의 부분에 있어서 인적자원이 풍부하고 전문적이며
체계적인 교육과 훈련이 있고 적극적인 홍보를 한다면 더욱 원활한 자원의 공급이 이루어지고, 재정적인
부분과 시설에 있어서도 지역 사회의 문제와 필요를 바로 파악하고 활용하게 된다면 긍정적인 결과들이
이루어질 것이다. 그리고 교회의 사회복지부 주관 하에 있는 모든 활동이 통제를 받다 보니 활동에
한계점이 있어 보인다. 이를 극복하기 위하여 복지법인을 만들어 독자적인 활동을 할 수 있도록 길을
열어 준다면 보다 효과적이고 창조적인 사역이 가능할 것이다. 사랑의 실천이라는 체험을 통해 봉사의
동기가 더욱 확대되고 교인과 지역주민의 필요에 맞는 교회사회사업 프로그램을 개발하는 것과 동시에
지역 사회에 영향을 주는 모든 제도나 체제에 영향을 줄 수 있는 지역 교회로 자리매김하면 좋겠다는
평가를 본 연구자는 내린다.
지금까지 사랑의 교회와 지구촌 교회의 성장사례를 살펴보았다. 고찰하여 본 결과 공통적인 다음과
같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째는 지역 사회의 요구에 민감하게 반응한다는 것이다. 둘째는
교육분야에 아낌 없는 지원을 한다는 것이다. 셋째는 지역 유관기관과 협력하여 사역한다는 것이다.
넷째는 영리 혹은 비영리기관을 통하여 사역을 하고 있다는 것이다. 물론 교회성장은 기도를 통하여,
전도를 통하여, 교육을 통하여 성장하는 것이 바람직하다. 그러나 이미 성장하고 있는 교회들을 통하여
기존 교회들은 분명한 의식의 전환이 필요함을 느낀다. 그리고 창조적인 계획을 토대로 성장하겠다는
소망이 있을 때 교회성장을 기대할 수 있을 것이다. 하나님은 우리가 생각하고, 구하는 것을 사용하여
일하신다. 우리가 믿음을 가지고 말하는 것과 비전을 가지고 생각하고 계획하는 것들을 통해 그 이상으로
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역사하신다. 그러므로 소극적인 사고방식을 통해서는 교회성장에 대한 비전을 기대할 수 없는 것이다.
“믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거”(히 11:1)라고 말씀은 증거한다. 모두가
말하는 교회성장이 멈추었다고 말하지만 이 정체 현상을 깨뜨리기 위해서는 교회성장에 대한 믿음을
증진시키는 것이 우선이다. 그러므로 구체적이고 분명한 목표를 설정한 후 과감한 구체적인 실행이
이어질 때 교회는 성장할 것이다.

2) 영리 기업을 통한 교회성장 사례
지금부터 본 연구자는 사회적 영리 기업(이후 영리 기업)을 통한 성장 사례를 찾아 제시하고자 한다.
과연 기독교 신앙에 근거한 영리 기업들이 있을까? 창업배경과 공기, 목적, 특징 및 당면한 문제들은
무엇인가? 그리고 앞으로 한국 기독교 영리 기업들이 나가야 할 바람직한 방향은 무엇인가를 본
연구자는 사례들을 통해 답하면서 오늘날 한국 사회가 직면하고 있는 높은 실업률과 고용불안 등등의
문제에 대한 한국교회의 응답을 찾고자 한다. 교회의 본질은 선교이다. 그리고 선교는 사회가 직면하고
있는 다양한 문제들에 대하여 총체적인 실천으로 나타내야 한다. 그렇다면 본 연구자가 살피는 기독교
영리 기업은 그러한 실천 가운데 한 가지가 될 수 있을 것이다.
그러면 기독교 영리 기업을 어떻게 정의할 수 있을 것인가? 우리나라 정부가 2007 년부터 시행한
‘사회적 기업육성법’에 의하면 사회적 영리 기업이란? “취약계층에게 사회적 서비스 또는 일자리를
제공하여 지역 주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산, 판매 등
영업활동을 수행하는 기업”으로 정의한다.189 또한 정선희는 사회적 기업이란 “영리적인 기업 활동을
통해 수익을 창출하고 창출된 수익은 사회적 목적을 위해 환원하는 기업”190으로 정의한다. 또 양준호는
“민간 영리 기업과 같은 비즈니스의 형태 및 방법을 활용하여 다양한 사외적 문제를 해결하는 사업
주체이며, 이는 사회성, 사업성, 혁신성과 같은 세가지 요건을 갖추고 있어야 한다”191라고 정의한다.
여기서 사회성이란 그 기업의 활동이 사회적 과제를 해결할 수 있어야 함을 뜻하고, 사업성이란 그
189) 김경휘 외, “한국 상황에서의 사회적 기업의 개념과 유형에 관한소고.” 「노동정책연구」, 2009 년 제 6 권 4 호, 35.
190) 정선희, 「한국의 사회적 기업」, (서울: 다우, 2005), 10.
191) 양준호, 「지역과 세상을 바꾸는 사회적 기업: 개념 사례 정책과제」, (서울: 두남, 2011), 13.
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기업의 활동이 이윤을 창출해 지족적으로 활동할 수 있어야 한다는 의미이고, 혁신성이란 새로운 사회적
상품 및 서비스 등을 제공하므로 새로운 사회적 가치를 창출할 수 있어야 함을 의미한다192고 할 수 있는
것이다. 그러므로 사회적 기업은 이윤을 추구하는 기업의 특성과 공공성을 우선시하는 사회적 특성을
모두 포함하는 제 3 의 경제주체로 자본주의사회에서의 복지 공동체 실현을 위한 정부와 시장의 실패를
만회하기 위한 대안 생산체제라고 할 수 있다고 한다.193 이를 잘 표현하는 그림은 아래와 같다.

〈그림 3〉제 3 섹터 개념도

위 그림에 위하면 제 1 섹터는 국가가 주도하는 공식적 비영리 조직에 속하며, 제 2 섹터는 민간이
주도하는 공식적 영리조직이다. 그리고 3 섹터는 민간주도의 공식적 비영리조직에 해당한다. 그러나
오늘날 3 섹터를 구성하는 민간 비영리 조직 가운데 이른바 ‘사업형 NGO(nongovernmental

organization)’들은 비즈니스 방법을 활용하여 사회문제도 해결하면서 동시에 안정적인 수익도
확보하기를 원한다. 특히 사회적 기업은 1 섹터인 정부 및 행정기관과 2 섹터인 시장이 효과적으로
대응할 수 없는 영역에서 NGO, 사회복지법인, 협동조합, 주식회사, 유한회사의 형태 등 다양한 유형을
띠며 복지사회건설에 공헌하고 있는 것이다.194 그리고 조영복은 사회적 기업이 사회적 목적을
추구하지만 재화를 생산하거나 서비스를 판매하는 등의 지속적인 영업활동을 통해 수익을 창출하고

192) Ibid.
193) 조영복 외, “사회적기업 육성을 위한 중장기 정책방향.” 「사회적기업연구」, 2008 년 제 1 권 2 호, 12, 62.
194) 양준호,「지역과 세상을 바꾸는 사회적 기업: 개념 사례 정책과제」 (서울: 두남, 2011), 38-9.
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분배한다는 점에서 시장지향성을 가지고 있으며, 사회적, 환경적, 윤리적 목적 등, 다양한 목적을 동시에
추구하고, 의사결정권한이 사회적 기업의 참여자, 수혜자 그리고 이해관계자들 모두에게 있는 점을
특징으로 하고 있다.195
본 연구자는 기독교 신앙에 근거해 있거나 기독교 공동체(교회 혹은 선교단체)의 지원으로 설립,
운영되고 있는 5 개의 기독교 사회적 영리 기업을 사례로 제시하고 한다.

(1) ㈜떳다! 무지개(청주여성교회/구, 이주여성교회)
주식회사 ‘떳따! 무지개’는 본래 사회복지법인으로 충복이주여성인권센터에서 시작된 사회적
비영리법인으로 기독교 정신에 입각해서 이주 여성들에게 상담, 교육, 문화활동, 조직활동, 경제활동을
지원하고 이주민들이 한국 사회에 성공적으로 정착할 수 있도록 도와줌으로 평등하고 평화로운 공동체
사회를 실현하는 것을 목적으로 설립되었다.196 그러나 이용하는 이주민 수가 급증하여 2010 년 고은영
목사가 ㈜떳다! 무지개를 창업하여 영리법인으로 독립시켰다. 이사로는 청주여성교회의 임원들이 이사로
있으며, 매주 직원들이 함께 예배하는 신앙공동체로 성장해 가고 있는 영리법인이다. 연매출액은
109,078,000 원이며 아직까지는 미약하지만 점점 성장해 가고 있는 영리법인이다. 이 사업을 통하여
기업이 곧 교회가 되어 현재 청주여성교회의 성도들은 이주민들의 유입으로 성장해 가고 있다.

(2) ㈜메자닌에코원(높은 뜻 숭의교회)
주식회사 메자닌에코원은 주식회사 메자닌아이팩의 성공에서 비롯된 영리법인이다. 본래
메자닌아이팩은 북한이탈주민(새터민)과 사회소외계층의 자립과 자활을 목적으로 2008 년
열매나눔재단이 주도해서 세운 기업이다. 그리고 이 열매나눔재단은 높은 뜻 숭의교회 김동호 목사가
성전건축헌금 200 억 가운데 70 억을 출연해서 설립한 사회복지법인으로 주식회사 매자닌아이팩은 이
열매나눔재단에서 독립하여 자본금 1 억 5 천만원으로 시작된 영리 기업이다.

195) 조영복 외, “사회적기업 육성을 위한 중장기 정책방향”, 64-5.
196) 충북이주여성인권센터, “기관소개-발자취” [온라인자료], http://www.eyeincb.kr, 2016 년 11 월 28 일 접속.
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현재 성공적인 사회적 영리 기업으로 평가 받고 있다. 이후 메자닌아이팩의 성공으로 제 2 의 사회적
영리 기업인 주식회사 메자닌에코원을 추가 설립하여, 2009 년 매출 4 억, 2010 년 매출 18 억, 2011 년
매출 20 억을 달성하여 회사의 이익을 사회에 기부하고 있다. 또한 지속적으로 사회적 영리 기업들을
세워 나가고 있는데 그 대표적인 것들이 고마운 손(2009), 블리스&블레스(2010), 고마운 사람(2010)을
세웠다. 그리고 이들 영리 기업들을 통해 교회는 성장해 가고 있다. 특히 취약계층의 복음화,
북한이탈주민(새터민)들의 복음화에 앞장서는 건실한 영리 기업들이다.

(3) 굿월코리아(수원중앙침례교회)
굿월코리아는 수원복지재단에서 장애인 및 소외계층의 자립을 지원하기 위해 2005 년
수원중앙침례교회의 후원으로 설립된 비영리 기업이었다.197이 굿월코리아의 슬로건은 ‘자선이 아닌
기회를’(Not Charity, but Opportunity)이다. 본래 Goodwill 은 1902 년 미국의 에드가 헬름즈(Edgar J.

Helms)목사가 실업자, 부랑아, 장애인, 가난한 이민자들을 고용하여 기증받은 물품을 수리해서 되팔아
발생한 수익금으로 다시 그들을 지원하는 프로그램으로 크게 성공하였다.
현재 전 세계 55 개국 1,500 개 이상의 매장을 운영하는 글로벌 네트워크로 성장해 가도 있다. 이
굿월드코리아의 수원매장을 운영하고 있는 수원중앙침례교회 양해규 목사는 굿월드코리아의
성공요인으로 세가지를 말한다. 첫째는 수원중앙침례교회의 전폭적 지지, 둘째는 기증자들과 후원자들,
셋째는 직원들이 헌신과 열정을 말한다. 물론 아직까지는 교회와 정부의 지원이 없으면 어렵다. 그러나
점점 교회와 더불어 성장해 가고 있는 사회적 영리 기업이다.

(4) ㈜도농살림(인천해인교회)
주식회사 도농살림은 인천 해인교회 이준모 목사가 이사장으로 있는 친환경농수특사물 직거래사업을
하는 사회적 영리 기업이다. 이 도농살림의 사업은 크게 세 가지인데 첫째는 직거래사업이다. 생산자와
소비자를 연계하여 친환경 로컬푸드를 공급하여 지역농산물의 소비를 촉진시키고 판로를 개척하며 다른

197), 수원중앙복지재단, “내일을 만드는 굿월코리아수원.” 「굿월코리아수원」, 2010 년 단행본, 2.
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사회적 영리 기업과 교류를 할성화 하는 사업, 둘째는 생산지 방문 프로그램을 통해 도농상생 공동체를
형성하는 사업, 셋째는 유통사업으로 오프라인과 온라인을 통해 친환경 농수특산물을 판매하여 수익
창출, 넷째는 교육사업으로 바른 먹거리 교육과 환경교육을 실시하고 참여자들에게는 직무관련 교육 및
사회적응프로그램을 수행한다.198 이 도농살림의 매출현황을 보면 2007 년 129,923,880 원, 2010 년
224,483,998 원으로 보고되고 있다.199 점점 시장은 확대되고 있으며 직원들의 교회 헌신과 참여로 인해
점점 교회는 성장해 가도 있다.

(5) ㈜커피밀플러스(인천효성중앙교회)
주식회사 커피밀플러스는 2011 년 인천 효성중앙교회(감리)와 주식회사 커피밀의 후원으로 세워진
사회 서비스 형태에 사회적 영리 기업이다. 본래 주식회사 커피밀플러스는 윤선주 목사가 당신이 마시는
커피 한 잔으로 이웃의 한끼 식사를 제공할 수 있다는 비전을 가지고 시작한 커뮤니티형 카페로
공정무역과 착한 소비를 지향한다. 2009 년 설립 이후 현재 전국에 40 개의 지점을 두고 있다.200
이 회사의 핵심 가치는 첫째는 공정한 것을 넘어 상호협력을, 경제적 가치와 함께 사회적 가치를, 시장
중심이 아닌 사람 중심을 투구하는 상호유익무역이다. 둘째는 가치를 분배하고 소비자와 생산자의
공동이익을 추구하는 소셜 비즈니스이다. 셋째는 수익금을 지역 사회발전을 위해 기부하고 문화
컨텐츠를 개발 보급하므로 커뮤니티간 협력시스템을 구축하는 커뮤니티 빌딩이다. 넷째는 커피
생산지에서부터 유통과 판매까지 생태적 가치를 소중히 여기는 환경친화적 사업이다. 다섯째는
빈곤국가의 아동과 장애인들을 지원하고 윤리적 소비운동을 전개하는 사랑 나눔이다.
현재 키피밀플러스의 대표는 효성중앙교회 정연수 담임목사이고 담당자는 사회공헌팀의 박상규
목사이다. 이들은 교회 카페가 단순히 커피를 판매하는 공간이 아니라 지역 사회의 필요를 충족시키고
일자리를 제공하며 사회적 서비스를 제공하므로 지역 사회봉사의 허브가 되도록 해야 한다는 비전을
가지고 발전해 가고 있다.
198) 도농살림, 2011 년도 사회적 기업 일자리 창출사업 신청서, 5.
199) Ibid., 15.
200) (주)커피밀 홈페이지 [인터넷 자료] http://coffeemeal.net/ 2016 년 11 월 28 일 접속.
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지금까지 본 연구자는 교회와 연계된 다섯 개의 기독교 사회적 영리 기업을 살펴보았다. 이들 기업들
가운데는 연 매출이 수십억에 이르는 기업도 있고, 아직 영세한 기업도 있었다. 그럼에도 이러한
기업들이 성공적인 기독교 사회적 영리 기업이라는 관점에서 살펴볼 때 공통점을 가지고 있음을
발견한다. 이러한 공통점들은 우리에게 성공적인 기독교 사회적 영리 기업이 되기 위해 갖추어야 할
요소들이 무엇인가를 알게 해 주는 좋은 계기가 된다. 이를 여섯 가지로 정리해 보면 다음과 같이 정리할
수 있겠다.
첫째, 총체적 선교에 대한 이해이다. 선교의 유일한 주체는 하나님이시다. 교회는 하나님이 하나님의
선교를 위해 세상에 보낸 선교공동체로서 그 선교는 총체적이어야 하며 교회는 복음 선포와 함께 지역
사회 구성원들의 경제, 사회, 환경, 정치, 문화, 교육 등 다양한 영역에서 기독교적 실천으로 응답해야 할
사명을 가지고 있다. 그리고 이를 위하여 사회적 영리 기업은 유용한 도구가 될 수 있는 것이다.
둘째, 지역 사회의 필요에 대한 분명한 인식이다. 교회가 지역 사회의 필요에 기독교적 실천으로
응답하기 위해서는 무엇보다 지역 사회의 필요가 무엇인지를 정확하게 하는 것이 필요하다. 위에서
살펴본 사례들 역시 교회가 지역 사회의 필요가 무엇인지를 정확히 알아서 사회적 기업이라는 수단을
통해 지역 사회의 필요에 효과적으로 응답하고 있음을 보았다. 따라서 지역 교회가 사회적 영리
기업이라는 수단을 통해 효과적으로 통전적 선교를 수행하고자 한다면 반드시 자신이 속해 있는 지역
사회의 필요가 무엇인지를 정확하게 인지해야 한다는 것이다.
셋째, 사회적 약자들의 회복과 자립에 대한 지속적인 관심이다. 어쩌면 교회는 스스로 가난한 길을
선택해야 하는지도 모른다. 즉 교회는 모아진 자원을 자신을 위해 사용하므로 부유한 교회로 남을 것이
아니라 스스로를 비워 사회적 약자들과 함께하는 공동체가 되어야 한다. 특히 사회적 영리 기업을 통해
지역 교회는 사회적 약자들과 더 효과적으로 소통 할 수 있고, 전인적 회복과 성장에 공헌 할 수 있을
것이다.
넷째, 효과적인 기업경영을 위한 전문경영인의 자문이다. 사회적 영리 기업은 경영활동을 통해 수익을
창출하고 그 수익을 다시 사회에 환원하는 구조를 가지고 있다. 따라서 지속적으로 수익을 만들어 내는
것이 무엇보다 중요하다고 하겠다. 그런데 많은 사회적 영리 기업들의 취약점으로 지적되는 것이 경영의
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전문성이다. 특히 기독교 사회적 영리 기업의 경우 전문 경영인의 영입이나 자문 없이 기업을 경영했다가
어려움에 처하는 경우가 많다. 따라서 기업을 효율적으로 운영하고 성장시키기 위해서는 전문 경영인을
고용하거나 경영자문을 받는 것이 필요하다고 하겠다. 특히 사회적 영리 기업의 업종이 제조업일
경우에는 더욱 전문경영인의 자문이 필요할 것으로 보인다.
다섯 째, 사회적 영리 기업의 가치에 대한 확신이다. 사회적 영리 기업은 비영리 기업에 비해 매우
높은 리스크를 가지고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 그럼에도 불구하고 교회가 사회적 영리 기업을
지원하는 이유는 그것이 가지고 있는 사회적 가치 때문일 것이다. 사회적 영리 기업은 경영활동을 통해
사주나 주주의 이익을 만들어내는데 목적이 있지 않고 사회적 목적을 실현하는데 있다. 따라서 사회적
영리 기업은 장기적인 사회변혁을 추구해야 하고, 장기적인 안목과 비전을 가지고 단기간에 나타날 수
있는 재정적 어려움과 경영의 어려움을 이겨내야 하는 것이다.
여섯 째, 기독교 사회적 영리 기업들간의 네트워크 구축이다. 사회적 영리 기업은 사회적 목적을
추구하는 기업이다. 성공적인 사회적 영리 기업들은 그 목적을 달성하기 위해서 뜻을 같이 하는 단체,
기업, 기관들과 적극적으로 연합하는 것이 필요하다. 이를 통해 사회적 영리 기업들은 유익한 정보를
함께 나누고, 상호 판매를 촉진하고, 사회 서비스를 더욱 풍성하게 제공할 수 있어야 한다.

3) 연구자의 영리 기업을 통한 교회성장 사례
본 연구자는 2002년 고신 총회 선교사로서 중국 북경에 파송되어 전문인 선교사역을 감당하였고,
2008년 귀국 이후 지금까지 섬기는 교회를 중심으로 어떻게 본 연구자가 영리 기업을 통해 사역을
감당했는지에 대한 사례를 들고자 한다.

(1) 북경모닝스타병원(

北京晨星病院/Beijing Morning Star Hospital)

본 연구자가 2002년 2월에 북경으로 파송 되어 3년의 개원 준비 기간을 거쳐 2005년 2월, 북경의
한인밀집지역인 왕징에서 외국인으로서는 처음으로 병원설립허가를 중국 위생국 당국으로부터 받아
8개과(내과, 이비인후과, 소아과, 부인과, 한방과, 침구과, 임상병리과, 약국)로 병원을 설립하였다. (이후
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비뇨기과, 중의과, 치과, 피부과가 추가된 14개과로 증설됨) 처음에는 많은 이들이 선교사역 근접지역에
병원을 설립해야지 굳이 북경에서 병원 설립하느냐는 많은 질타도 있었던 것이 사실이다.
그러나 그 이유는 북경에서 병원 설립인가를 받게 되면 타 지역, 즉 중국의 다른 지방 성에서는
신고만으로 분병원의 설립이 제도적으로 가능했기 때문에 북경에서 병원 설립을 하게 된 것이다. 보통
병원은 설립 이후 2년을 손익분기점으로 보는 것이 지배적인 견해이다. 그러나 본 연구자는 설립 6개월
만에 손익분기점에 도달할 만큼 빠른 성장 속도를 나타냈다. 그리고 병원을 통해서 창출된 모든 수익은
운영비와 인건비를 제외하고 전액 중국 현지의 원주민들과 지역 사회를 섬기는 일에 사용할 수 있었다.
그 대표적인 사역 내용들은 다음과 같다.
첫째는 지역의 빈민촌 지원 사역이다. 북경은 천안문을 중심으로 환(원/a circle)으로 구성되어 있는
독특한 구조를 가지고 있다. 천안문을 중심으로 가장 안쪽이 2환, 그 다음이 3환, 그 다음이 4환 등의
구조로 되어 있다. 그런데 보통 5환을 벗어나면 극심한 빈민지역을 형성하고 있는 실정이었다. 이에 본
연구자는 병원을 통해 한 달에 2회 빈민지역을 의료진들과 뜻을 같이 하는 지역의 기업가들과 함께
빈민지역을 지원하고 돕는 사역을 감당하였다.

〈그림 4〉 병원 및 사역

둘째는 지역의 고아원, 양로원 지원사역이다. 북경의 5환을 벗어나면 많은 양로원과 고아원들이 산재해
있다. 우리가 잘 알다시피 지금은 자녀를 2명까지 허용할 하고 있지만 본 연구자가 사역할 당시만 해도
1가구 1자녀 정책을 중국 정부는 고수하고 있었다. 그러다 보니 생계를 위해 타 지역으로 부모들이
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떠나버린 가정의 아이들은 고아 아닌 고아 신세가 집단으로 거주하는 고아원 형태의 거주 문화가
생겨났다.
그러나 이러한 아이들의 생활환경은 열악하기 그지없고, 위생과 교육은 형편이 없을 정도였다. 이에
병원과 지역 기업가들과 협력하여 이들을 돕는 사역을 한 달에 2회 실시하였고, 양로원 또한 자식들이
생계를 위해 떠나가고 홀로 남게 된 부모들이 집단으로 거주하는 형태의 거주문화가 생겨나고 이들 역시
열악한 환경에 노출되어 있어 이들을 위한 지원 사역도 한 달에 1회 이상 사역을 감당하였다.

〈그림 5〉 빈민촌사역

셋째는 북경에 거주하는 영사관 및 대사관 지원 사역이다. 본 연구자가 설립한 병원을 통하여 지역에
거주하는 한인들과 지역 주민들에 의료봉사뿐 아니라 비밀리에 영사관에서 보호하고 있는 탈북민들을
지원하는 하는 사역을 감당했다. 한 달에 2회, 영사관을 직접 방문하여 이들에게 의료지원과 더불어
복음을 전하는 사역을 직접 감당했다.
넷째는 중국에 거주하고 있는 선교사들의 거주 문제를 지원하는 사역이다. 중국은 우리가 알듯이
선교사의 입국을 거부하는 선교 특수 국가로 분류되어 있는 나라이다. 그러다 보니 선교사의
신분으로서는 활동하기에 여러 가지 제약이 따른다. 가장 심각한 문제가 체류신분문제이다. 이를 위하여
병원의 직원으로 신고하고 활동의 자유로움을 지원하는 사역을 진행하였다. 물론 병원 사역을 지원하는
일도 함께하면서 각자의 사역을 감당할 수 있게 한 것이다.
다섯 째는 병원 내 직원들의 복음화이다. 2년 후 본 연구자가 사역했던 병원의 규모는 성장하여
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준종합병원에 달하는 14과를 운영하는 병원으로 성장하게 되었다. 직원 만 의사가 18명, 간호사가 24명,
일반행정직원이 8명, 총원 50명이 상주하는 병원으로 성장했다. 이에 병원 직원들의 복음화를 위한
사역을 진행하였으며 의사 14명, 간호사 12명, 일반 행정직원 3명이 세례를 받고 예수 그리스도를
구주로 영접하는 열매를 거두기도 했다.
즉, 선교사의 신분으로 드러내고 할 수 없는 많은 사역들을 병원이라는 전문매개체를 통하여 사역을
감당 할 수 있었다. 이후 선교의 정신을 따라 현지 원주민 의료진들에게 모든 것을 위임하고 본 연구자는
한국으로 입국했다. 지금도 병원 더욱 확장되어 건실하게 설립 이념을 따라 그 역할을 잘 감당하고 있다.

(2) 주식회사 청우디앤씨(주례중앙교회/현, 시무교회)
주식회사 청우디앤씨는 본 연구자가 중국에서 2008년 안식년으로 귀국한 이후 현재 시무하고 있는
교회내의 인적자원으로 설립된 영리 기업이다. 담임목사로 위임 이후 교회의 성장을 위해 교회의
중직자들을 중심으로 교육 사역을 3년간 진행하고, 2012년 본격적으로 교회성장을 위한 방법들을
모색하는 중 교회내의 인적자원들 가운데 건축에 관한 전문가들이 있다는 것을 알고 이들을 중심으로
기업을 설립하였다. 기업의 설립 취지는 현 시무 교회의 이전과 건축, 교회의 미래비전을 위하여
설립되었으며, 더불어 한국의 많은 교회들의 건축과 또 건축 방면의 지원을 돕고 개척교회를 지원하는
기독기업정신으로 설립되었다.
설립 자금은 본 연구자의 사비로 시작되었으며 지금까지 본 연구자가 섬기는 교회의 재정을 돕는 일뿐
만 아니라, 개척교회를 기술적, 재정적으로 지원하는 사역을 감당하였다. 그 결과로 2015년 11월 부산시
기장군 정관면 소재 ‘은혜로교회’를 개척하는 일을 지원하여 6,800만원의 인테리어비용, 은행이자
2년지원(7,000만원), 교회차량구입지원(3,500만원), 교회음향시스템비용 4,500만원을 지원하여 개척
1년 6개월 만에 장년 출석 80여명, 학생(초, 중, 고) 20여명으로 성장할 수 있도록 지원 사역을 하였다.
또한 경남 거창에 있는 ‘열방선교교회’의 신축을 실비로 지원하여 재정의 낭비 없이 교회가 신축할 수
있도록 모든 행정절차와 설계뿐 아니라 시공사 선정 및 현장의 관리 감독, 감리, 기술 지원을 하여
성공적으로 교회가 신축될 수 있도록 지원하였다. 그리고 본 연구자가 사역하고 있는 주례중앙교회
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이전과 신축을 준비하며 사역을 이어가고 있는 중이다. 재정의 수입과 지출은 교회와는 상관이 없으며,
오직 회사의 운영비를 제외한 수익금으로 이 모든 것을 지원하고 있으며, 모든 직원(신규 채용된
직원들을 포함)은 본 연구자가 사역하는 주례중앙교회의 성도로서 신앙생활 또한 건실하게 잘 해 나가고
있다. 본 연구자의 교회도 이 기업을 통해 12층 건물로 신축하여 이전 지역을 기도하는 가운데 찾고
준비하는 중이다. 앞으로 교회와 ㈜청우디앤씨는 서로 협력하는 가운데 교회의 성장을 이루어 가기 위한
미래비전을 함께 진행하고 있다. 그 비전은 성전건축, 문화센터건립, 학교설립, 병원설립, 기타 기업들을
설립하여 교회와 협업하여 하나님의 나라를 확장해 나가고자 한다. 또한 ㈜청우디앤씨를 통하여 교회
성도들은 어려운 시기에 재정적으로 부담을 가지지 않게 되고 교회는 힘있게 사역을 감당하고 있으며
미래 비전을 향하여 열심히 나아가고 있는 일에 유용하게 사용되어지고 있는 기업으로 자리매김 하고
있다.
〈그림 6〉 사업자 사본

4) 연구자의 설문분석
(1) 설문대상자에 대한 설문 분석
설문대상자에 관한 질문으로 성별로는 남성 97%, 여성 3%의 응답으로 연령대는 46세~65세의
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응답자가 97%를 이루었다. 응답자의 소속은 100% 교회소속으로 94%로가 현재 시무 교회의 목사,
장로로 조사되었다. 봉사의 직임으로는 교역자(60%)가 주류를 이루었고, 예배 봉사자(14%),
교사(13%)가 그 뒤를 이었다.

(2) 한국교회 성장 인식에 관한 설문 분석
한국교회의 성장 인식에 관한 질문으로 한국교회가 정체기라고 응답한 비율이 87%로 교회 정체기의
심각성을 알 수 있었으며, 그 이유가 교회성장의 둔화(17%), 교회의 세속화(17%)라고 응답한 비율이
가장 높았다. 그리고 한국교회의 경영이 제대로 이루어지는가에 대하여 53%가 부정적인 응답을
하였으며, 그 이유 중 가장 많은 응답자가 결과가 증명하고 있다고 답하고, 87%의 응답자가 한국교회가
변화의 시점에 있으며 세속주의와 말씀 개혁의 변화가 있어야 할 것을 각각 17%와 14%로 그 이유를
들었다. 그리고 이를 위하여 교회의 교육(44%)과 조직(33%)이 우선적으로 변화해 할 것을 강조하고,
이러한 변화의 역할을 감당하기 위해 교육 사역(70%)과 교회 사역의 확장(16%)이 필요하다는 것을
주장하며, 효과적으로 사역을 감당하기 위해서는 교회내의 인적자원(64%)과 교육 자원(33%)이
확충되고, 64%의 부족한 재정 및 인적자원이 마련되어야 할 것으로 응답하였다.
한국교회의 성장 인식에 관한 설문에서 나타난 이러한 결과를 통해서 본 연구자가 확인할 수 있는
것은 교회가 구조적으로 조직의 변화가 있어야 한다는 것과 교회 내에 성장을 방해하는 많은 요소들
가운데 교회의 세속화 문제가 가장 심각한 문제임을 확인할 수 있었고, 교회의 교육이 사역을 감당할 수
있는 교육 체계로 변화되어야 한다는 것을 확인할 수 있었다. 오늘날 한국교회는 일부 대형 교회를
제외하고는 지역 사회에 영향력 있게 녹아 들지 못하고 있다. 그리고 그 이유는 일부 교회를 제외하고는
교회의 운영 조차 힘들고, 인적, 물적 자원이 부족하기 때문이라는 결과를 얻을 수 있었다.

(3) 논문의 주제와 관계된 설문 분석
논문의 주제와 관계된 질문으로 한국교회가 총체적 위기 상황인가에 응답자의 83%가 위기상황이라고
응답하면서 그 이유가 기독 인구 감소(66%)의 영향과 교역자의 자질 부족(17%)이라고 응답하였다.
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그리고 교회가 역동적으로 사역을 감당하기 위해 우선시 해야 할 것이 무엇인가에 대한 질문에 54%가
전도와 선교, 40%가 교육이라고 응답하였고, 응답자의 66%가 섬기고 있는 교회의 선교적(전도적)
기능이 없다고 응답하고, 그 외의 응답자들의 교회내의 선교적 활동에 대하여 선교사 후원활동(30%),
교회의 직접 선교활동(20%)가 활동의 대부분을 차지하였다. 또한 교회 내에 선교적(전도적) 기능을
담당할 영리/비영리 사회사업을 위한 기업의 필요성에 대하여 설문한 결과 응답자의 73%가 가능하다는
응답을 하였으며, 77%가 사회복지분야, 10%가 일반 분야로 응답하였다.
논문의 주제와 연관된 교회성장을 위한 질문에서 괄목할만한 결과는 설문자들의 대상에서도 살펴본
대로 한국교회의 가장 보수 교단인 대한예수교장로회 고신 교단의 교회를 대표하는 목사들과 평신도를
대표하는 장로들이 성장을 위해서는 변화해야 한다는 인식을 가지고 있다는 것이다. 특히 교회의 성장을
위해 교회가 사회사업을 통해 복음의 접촉점으로 활용하는 부분에 있어서 긍정적인 반응을 보였다고
하는 것은 특별히 주목해야 할 부분이며 한국교회가 그만큼 정체기의 위기감을 체감하고 있다는 반증이
되는 것이다.

2. 성경적 투자에 대한 이해

성경적 투자 원리를 이해하기 성경을 살피는 것이 바람직하다. 성경은 투자를 해야 한다고 직접적으로
말하지는 않는다. 그러나 투자의 사례를 찾을 수 있다. 잠언 31장 16절 말씀과 예수님께서 재정적인
이익을 얻기 위한 방법으로 투자의 예를 마태복음 25장 14절-29절과 누가복음 19장 12절-26절
말씀에서 말씀하고 있다. 예수님께서 이러한 지혜로운 투자에 대한 허용을 암시하신 것은 투자를 금지한
것이 아님이 분명하다. 투자는 위험이 따르지만 결코 위험은 도박이 아니다. 그러므로 특별한 주의를
가지고 사회사업을 위한 일정한 영역에 투자하는 것은 적절한 것이라고 본다. 그리고 하나님의 나라를
먼저 구하고 희생적으로 그 나라를 위해 자신의 재산을 드린 이들에게 물질적으로 공급해 주실 것을
약속하신 마태복음 6장 31절-33절 말씀과 빌립보서 4장 19절의 말씀을 근거하여 적절한 투자는 필요한
것이다. 그리고 목적이 없는 투자는 바람직하지 않다. 구체적인 하나님 나라를 위한 선한 사업을
목적으로 투자가 진행되어야 할 것이다. 그리고 투자를 위한 예산을 세우는 것 역시 잠언 3장 9절-10절

127
말씀에 입각한 투자를 위한 예산 편성이 이루어져야 할 것이다. 성경말씀은 우리 재물의 일부를 드리는
것이 하나님의 지혜를 받는데 필수적이라고 말씀한다. 즉 기쁜 마음으로 드릴 때 하나님은 우리에게
나머지를 잘 관리할 수 있는 지혜를 주신다.

3. 성경적 투자를 통한 교회 성장 적용

1) 성경적 투자를 위한 교회의 전제
교회는 사람들의 영적 필요를 충족시키기 위한 노력을 함에 있어서 앞서 투자 자체를 꺼려할 수도
있다. 예배, 기도, 상담, 설교 등의 훌륭한 프로그램을 제공하고 있으며, 이런 입증된 목회 프로그램이
사람들에게 계속 매력적일 것이라고 목회자들은 믿고 있기 때문이다. 또는 교회의 주권은 하나님께
있다는 신앙 기조를 강조한 나머지 시장 지향성을 인본주의적 산물로 의도적으로 배척할 수도 있다.
이러한 목회 접근방법은 교인들의 영적 필요가 변하지 않을 것이라는 신념에 근거를 두고 있거나, 과거에
잘 적용되었던 목회 프로그램은 앞으로도 계속 잘 적용될 것이라는 논리를 가지고 있다. 불행하게도 많은
교회들은 여전히 생산중심적인 상태에 놓여 있다. 똑같은 목회 활동들이 여러 세대에 걸쳐 지속해 오고
있다. 교회 구성원들의 자녀들은 전통적으로 부모들의 전철을 밟고 있다. 믿음의 가정에서 양육된
자녀들을 교회의 순종자, 친 종교적 문화 적응자로 만들거나, 인구증가, 교인들의 유대감 형성 등으로
교회들이 성장한 경우가 대부분이다.
하지만 투자를 통해 성장하는 교회가 되기 위해 교회의 지도자들이 먼저 해야 할 것은 사람들의 영적,
감정적, 관계적 필요와 욕구를 파악해야 한다. 이것은 세상에 대한 명확한 비전 설정을 의미한다. 교회가
시장을 세분화 하고 구원의 대상자들을 결정하게 되면, 기대 집단에 관한 정보들을 수집하고 이들의
필요를 말씀에 기초해서 충족시킬 수 있는 것들이 어떤 것들인가를 결정한다. 이렇게 함으로써 교회의
필요보다는 개인의 필요에 관해 집중할 수 있는 시장지향성을 강화할 수 있다.201
조지 바나(George Barna)는 지역 사회에서 차별화를 창출하고 더 많은 사람들을 이끌어 들이는

201) 김찬목 외, “한국교회의 시장지향성개념 도입에 관한 연구.” 89.
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교회는 시장지향적인 교회라는 사실을 발견하였다.202 그런 교회들은 예수님의 정신을 실천하는
교회(Christ-serving church)였다. 그들은 복음을 선포하고, 사람들 간의 관계를 촉진하고, 지역 사회를
섬기며 그러한 목회활동을 지속하고 번성하도록 하기 위해 사람을 교회 활동의 중심에 두는 전략을
실행하고 있는 교회이다.

2) 지역에 대한 정보 수집
‘사람들이 왜 교회를 찾는가?’라는 질문에 대한 대답은 교회의 필요성을 요약할 수 있는 것이 될
것이다. 조지 바나는 그의 저서203에서 사람들의 교회 선택 동기를 밝히고 있다. 그는 사람들이 교회를
찾는 데는 이기적인 동기와 영적인 동기가 있다고 하면서, 이 두 가지 동기가 모두 중요한 것이라고
하였다. 사람들과의 관계 유지, 개인적 문제 해결, 재능 발휘 기회 획득, 자녀들에게 양질의 교회 교육
기회 부여, 편리한 접근성, 교파 등은 이기적 동기이다. 하나님께 예배를 드리고 복을 주신 그 분께
찬양하려는 욕구를 영적 동기라 하고, 하나님과의 관계, 신앙과 예배의식, 순종 등이 여기에 해당된다고
했다. 이러한 요소들을 망라하여 그는 12개의 대분류 항목에 82개 세분 항목을 조합하여 사람 들이
교회를 찾는 요소로 제시하였다. 그 12개의 대분류 항목은 다음과 같다. ① 영적인 신앙 ② 예배 체험 ③
리더십 ④ 교인들 ⑤ 특별 프로그램 ⑥ 봉사 기회 ⑦ 조직 ⑧ 규모 ⑨ 위치 ⑩ 시설과 장비 ⑪ 교파 소속
⑫ 신입 교인 관리이다.
교회는 지역 사회에 대해 구체적인 정보를 수집하고 이것을 가공하는 노력을 경주해야 할 것이다.
대부분의 교회들이 등록 카드를 만들어 놓고 이것을 활용하는 수준에 머물고 있다. 새 교인 등록 카드는
이름, 주소, 생년월일, 전화번호, 전 출석 교회, 가족상황, 직업 등 인구 통계적 변수가 주를 이루고 있다.
심리적 변수나 영적 변수들은 거의 없는 실정이다. 이러한 자료로써는 교회를 찾는 사람들의 필요를
정확히 알 수 없다. 심방을 통해서도 기도 제목 정도만 요청하고 교인들에 대한 정보는 더 이상 알 수가
없고, 교회 주변 시장에 대한 정보도 교회는 거의 수집하지 않는다. 교회 주위의 가구 수, 소득 수준, 인구

202) George Barna, Church Marketing, (Ventura, CA: Regal Books, 1992), 28.
203) Ibid.
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통계자료, 생활 여건, 사람들의 의식 수준 등에 대해서 교회가 구체적으로 수집하고 있는 정보는 전무한
수준이다.204
지역 복음화가 지역 교회의 가장 중요한 전략이 되어야 할 것이다. 일단 교회에 발을 들여 놓은
사람들을 대상으로 교회생활 만족, 교인들의 아이디어, 교회에 대한 기대, 교인들과의 의사소통, 교인들
간의 상호 협력 등에 대한 정보를 수집해 나가야 할 것이다. 이와 함께 교회 주변의 다른 종교들의 전략,
교회들의 전략 등에 대한 정보도 수집하여야 할 것이다.205

3) 교회 조직 내의 정보 공유
교인들에 대한 정보는 대부분 담임목사나 교역자들의 머릿속에만 머물러 있다. 교역자들이 짧게는
1년에서 보통 3~4년마다 이동이 되고, 심지어 위임된 담임목사도 이동하는 경우가 적지 않게 발생되고
있다. 교인들의 입장에서 보면 늘 생소한 교역자들을 대하고 있는 형국이다. 뿐만 아니라 교회가
세부적으로 조직화 되면서 교인들에 대한 정보는 소수의 사람들에게 집중되어 정보의 비대칭이 심화되어
있다. 이에 따라 교회의 의사결정에 직간접적으로 관여하는 당회원이나 항존직 직분 자들조차 깊이 있는
정보 없이 형식적인 의사결정에 참여할 수밖에 없다.
우리나라 교회의 역사가 100년이 넘어 섰고, 교회 구성원들의 조직운영 경험과 지적 수준이 향상됨에
따라 교회의 운영 방식도 매우 정교해져야 할 시점에 와 있다. 뿐만 아니라 최근에는 한국교회의 성장이
둔화 내지는 감소추세에 있는 현실에서 교인들의 영적 필요 충족, 교인들의 재능 활용, 교회생활 만족도
향상을 위해 생성된 정보를 교회 내의 조직 구성원들이 공유하는 시스템을 구축해야 하며, 나아가 시장
지향성 컨셉 도입으로 교회의 지속적 성장을 도모해야 할 필요가 있다고 본다.206
정보를 공유하기 위해서 교회정보시스템을 구축해야 한다. 교인들에 대한 정보, 교회 주변의 시장에
대한 정보 등에 대해 부서 간, 구성원 간의 의견 교환을 실시하고 문제 발생 시 전 교회적 차원에서
신속한 인지를 하도록 해야 한다. 교회마다 적합한 정보시스템을 구축하고, 의사결정에 참여하는
204) 김찬목 외, “한국교회의 시장지향성개념 도입에 관한 연구.” 90.
205) Ibid.
206) Ibid.
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사람들이 이를 활용할 수 있도록 해야 할 것이다.207

4) 성경적 투자와 교회 성장의 적용
청지기의 바른 자세는 맡겨진 재무 자원과 인적자원을 낭비하거나 사장시키지 않고 투자를 통해 그
가치를 극대화 할 사명과 필요가 있다. 그리고 투자에 대한 바른 동기를 가져야 하며 그 동기는 더 많이
나누기 위해, 미래의 필요를 충족하기 위해, 복음을 진전시키고 필요한 곳에 사용하도록 하기 위한
동기가 그 배경이 되어야 할 것이다. 그러므로 성경말씀에 기초하여 투자 원리에 대해서 살펴볼 필요가
있음을 살피고 교회의 사회에 대한 책임 있는 투자 전략을 찾아 그 영역을 살펴보고자 한다.
본 연구자가 설문을 통하여 응답 되어진 조사에 의하면 교회가 사회사업을 위하여 영리성 및 비영리성
사회사업에 투자하는 것에 대한 응답으로 다수의 응답자가 긍정적인 응답을 하였다. 사실 아직까지
한국교회는 사회적 책임을 지는 분야에 대해서 다소 부정적인 반응을 보인 것이 사실이며, 교회가 교회의
재정을 투자하는 분야도 다소 협소적이었다. 그 이유는 직접적인 설립 혹은 투자 차원에서 그 역할을
감당할 자원이 부족했기 때문이다. 그래서 대부분의 교회에서 투자한 투자의 범위도 제한적일 수 밖에
없었다. 그리고 투자에 대한 인식도 부정적이었다. 실제로 2011년 이동환의 연구조사에 따르면 이를 잘
알 수가 있다.208
현재 한국교회의 투자에 대한 문제점은 전국적으로 대형교회를 비롯해서 많은 교회가 고정자산
형성에 과다한 투자를 하게 되고, 이로 인해 교회의 본연의 투자라 할 수 있는 사람에 대한 투자인 교육,
전도, 선교, 구제 등에는 상대적으로 그 투자를 소홀히 하고 오히려 부동산 구입 내지는 교회 건축과
관련하여 외부 금융기관으로부터 많은 자금을 차입하고, 이에 대한 과도한 이자 지출로 인해 더 중요한
투자인 전도, 선교, 구제 등에는 투자할 여력이 없는 상태라는 것이다.209
그러므로 과연 어떠한 입장이 성경적인가를 알기 위해서는 무엇보다도 성경적 관점에서 투자의
원리를 도출할 필요가 있는 것이다. 하지만 안타까운 것은 성경적인 투자 원리에 대해서는 그 연구는
207) Ibid.
208) 이동환, “목사님, 돈 어떻게 생각하세요?”「목회와 신학」, 2011 년 269 권, 46-51.
209) 박정윤, “성경적 투자 원리와 교회의 적용.”「로고스경영연구」, 2011 년 3 월 제 10 권 제 1 호, 22.
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2009년 강성준210과 2008년 박정윤211에 의해 이루어진 바가 있지만 이것을 어떻게 교회에 적용할 수
있는가에 대한 연구는 아직 진행된 것이 없는 실정이다. 물론 개인적인 차원에서의 투자 원리에 대한
연구이지만 교회와 국가도 하나님께로부터 자원을 맡은 청지기라는 개념을 적용하면 당연히 하나님은
이들 청지기에게도 적절한 수익을 기대하실 것은 당연한 것이다.212
이에 성경을 기초로 하여 도출된 투자 원리는 개인 뿐만 아니라 교회를 비롯한 모든 조직과 나아가
국가에 이르기 까지 원칙적으로 적용할 수 있기 때문에 성경적 투자 원리를 정리하여 제시하고, 교회가
성격적 투자 원리를 어떤 영역에 구체적으로 적용할 수 있는지에 대하여 살려보고자 한다.

(1) 재무자원에 대한 청지기의 바른 자세
교회는 하나님의 자원을 맡아 관리하는 청지기이다. 교회가 맡은 자원에는 진리(truth), 재능(talent),
돈(treasure), 시간(time)이 있지만 여기서는 주로 재무 자원에 한정해서 다루기로 한다. 1997년
Stevens는 성경에서 발견할 수 있는 재무자원에 대한 청지기의 태도에 다음과 같이 세가지로 말한다.
첫째는 돈을 낭비하는 태도이다. 누가복음 15장에 나오는 둘째 아들은 아버지로부터 받은 유산을 먼
나라에 가서 창기와 함께 낭비하였다. 재무자원을 낭비한 또 다른 예는 누가복음 16장에 소개되고 있는
‘불의한 청지기의 비유’에서 발견할 수 있다. 이 비유에 나오는 청지기는 주인의 소유를 낭비하였기
때문에 청지기 직에서 쫓겨났다. 둘째는 사장시키는 태도이다. 마태복음 25장의 ‘달란트 비유’에서 한
달란트 받은 종이 그것을 땅에 감추어 둔 경우나 누가복음 19장에 나오는 ‘므나 비유’에서 한 므나를 받은
종이 그것을 수건에 싸둔 예는 사장의 태도를 보여준다. 셋째는 투자의 태도다. 두 달란트와 다섯
달란트를 받은 종이 그것을 가지고 바로 가서 장사한 경우는 투자를 한 예이다. 또한 한 므나로 장사하여
열 므나와 다섯 므나를 남긴 종도 투자의 태도를 가진 청지기라 할 수 있다. 그렇다면 하나님의
청지기로서 교회가 맡은 자원에 대한 바른 자세는 무엇일까? 그것은 자원을 낭비하거나 사장시킬 것이
아니라 주인의 뜻을 바로 이해하고 보다 적극적인 자세로 투자하여 가치를 높이는 것이라 할 수 있다.
210) 강성준, “금융상품 투자에 대한 성경적 이해.”「로고스경영연구」, 2009 년 제 7 권 제 2 호, 37.
211) 박정윤,「성경으로 배우는 행복한 증권투자」, (서울: 열린시선, 2008), 28-39.
212) Paul Stevens, Stewardship, (The Complete Book of Everyday Christianity, Inter Varsity Press, 1997), 966-7.
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(2) 재무 자원의 투자에 대한 바른 동기
하나님은 우리의 행위뿐만 아니라 행위의 동기를 감찰하신다. 잠언은 이렇게 말한다. “사람의 행위가
자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라”(잠 16:2). 이 잠언을 NIV 성경으로
보면 주님은 우리의 동기를 평가하신다는 것을 알 수 있다. “All a man's ways seem innocent to him, but

motives are weighed by the LORD.” 우리는 재무 청지기로서 투자에 대한 동기를 살펴보아야 한다.
잘못된 투자 동기가 있고, 바른 투자 동기도 있다. 먼저 잘못된 투자 동기로 1992년 래리 버켓(Larry

Burkett)은 탐심, 나태, 교만, 게임 등이 있다고 하였다.213 탐심은 사람이 필요한 것 이상으로 더 가지고자
하는 욕구를 말하는데 이것은 오늘날 합리화하기 쉬운 동기이다. 탐심을 가지고 투자를 하면 이미 있는
것도 다 잃어버리는 일이 일어날지도 모른다. 이런 사람은 궁극적으로 ‘하나님이 우리의 모든 필요를
공급하신다’는 진리를 기억하는 것이 좋다. 이 진리를 놓치게 되면 우리가 아무리 많은 돈을 가지더라도
만족할 수 없다. 또한 나태가 투자의 동기라고 말하면 이상하게 들릴지 모르지만, 나태가 투자의 동기가
될 수도 있다. 가끔 사람들은 젊은 시절에 계획을 잘 세우지 않아서, 20년 동안 저축해야 마련할 수 있는
자녀의 등록금이나 자신의 퇴직금을 5년 만에 마련하려다가 투자의 실패를 가져오기도 한다. 수입보다
지출을 적게 하여 나머지를 저축하는 것은 아주 적절한 투자이다. 이와는 반대로 조급하게 투기하는 것은
낭패를 가져오게 된다. 솔로몬은 우리에게 이렇게 경고한다. “게으른 자는 가을에 밭 갈지 아니하나니
그러므로 거둘 때에는 구걸할 지라도 얻지 못하리라”(잠 20:4).
그리스도인을 포함한 많은 사람들은 자신의 자랑이나 자만심을 위해 투자를 하고 있다. 이미 많은
돈을 가진 자들이 더 많은 돈을 벌기 위해 자신이 소유하고 있는 모든 자산을 파생금융상품이나 상품
선물 등에 투자한다. 그러다가 이들 중에는 자신이 가지고 있는 재산을 다 날리고 엄청난 빚에 시달리는
사람들도 있다. 솔로몬은 이런 사람에 대해 잘 말해 주고 있다. “사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이
겸손하면 영예를 얻으리라”(잠 29:23).
그리고 어떤 사람은 투자를 게임으로 즐긴다. 게임을 할 목적으로 투자하는 것은 앞에 언급한 다른
동기들에 비하여 가장 파괴적이다. 왜냐하면 이들에게는 투자가 알코올 중독이나 마약 중독과

213) Larry Burkett, Investing for the Future, (Colorado: Victor Books, 1992), 90-6.
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마찬가지로 하나의 중독이 되기 때문이다. 이들은 투자게임에서 모든 사람과 물건을 저당물로 삼고자
한다. 투자를 게임으로 하는 사람들은 어떤 경우에도 투자손실을 받아들이지 않고 투자 게임에 이기기
위해 자신이 할 수 있는 모든 일을 도모하는 외적인 증상이 있다. 또한 이들은 필요한 경우에는 속이는
일도 서슴지 않는다. 잠언은 이렇게 말하고 있다. “가난하여도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굽게
행하는 자보다 나으니라”(잠 28:6).
그럼 투자에 대한 바른 동기는 어떤 것이 있을까? 성경의 관점에서 보면 타당한 투자동기에는
앞에서도 열거 했지만 세가지가 있음을 알 수 있다. 첫째는 더 많이 나누기 위해 투자하는 것이다. 달란트
비유를 살펴보면, 하나님이 청지기에게 재원을 맡기신 것은 나중에 하나님이 필요할 때 사용하기
위해서라는 것을 알 수 있다. 따라서 부의 관리는 원금을 잘 투자하여 배가할 필요가 있다. 둘째는 미래의
필요를 충족시키기 위해 투자하는 것이다. 성경 말씀 전체를 살펴보면 가장은 가족의 필요를 공급해야
한다는 것을 알 수 있다(마가복음 7:10-13, 디모데전서 5:8). 교육과 주거와 같은 가족의 미래의 필요를
채우기 위해서는 단기적인 소비를 희생하여야 한다. 좋은 계획은 미래의 필요를 위해 잉여의 일부를
저축해 두어야 한다. 요셉은 흉년이 올 것에 대비해 소출의 20%를 저장해 두었다(창 41:34). 또한
솔로몬도 게으른 자는 개미에게 가서 저축의 지혜를 배우도록 권면하고 있다(잠 6:8). 셋째는 복음을
진전시키고 필요한 곳에 사용하도록 하기 위해 투자한다. 대부분의 크리스천들은 지역 교회를 비롯한
여러 조직에 헌금하고 있다. 바울은 성도의 연보에 대해 이렇게 말하고 있다. “성도를 위하는 연보에
관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 매주 첫날에 너희 각 사람이
수입에 따라 모아 두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라”(고전 16:1-2).
성도들이 내는 헌금은 복음을 유지하고 촉진하기 위해 필요하다. 그러나 이따금 특수한 자금조달을
필요로 하는 경우가 있다. 예컨대, 교회건물의 리모델링을 비롯한 신축 프로젝트, 긴급구제자금, 폐쇄된
국가에 성경 보내기 운동 등의 경우는 추가의 헌금을 필요로 한다. 지혜롭게 투자하는 자가 투자자금의
일부를 현금으로 유지한다면 이러한 나눔 활동에 참여할 수 있게 된다. 미래의 필요를 위해 투자해야
하는 근거를 잠언에서 찾을 수 있다. “지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는
이것을 다 삼켜 버리느니라”(잠 21:20).
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그러므로 성경적인 투자 원리는 다음과 같은 원리에 의해서 투자하는 것이 바람직한 투자인 것이다.
첫째는 투자목표를 분명히 하고 투자하는 것이다. 성경은 계획을 세우고 그에 따라 일을 하는 것이
지혜로운 행동이라고 말한다. 따라서 투자를 할 때도 투자목표를 세우고 그에 따라 투자하여야 한다.
투자 목표로 교육자금, 후원 자금, 사업자금, 적립 자금 등을 들 수 있다. 실제 투자를 할 때는 투자
목표에 따라 기대 수익률과 위험, 그리고 유동성 등을 종합적으로 고려하여 투자기간에 맞는 투자상품을
선택하여야 한다.
둘째는 사회적 책임 투자를 하여야 한다. 사회적 책임 투자란 사회적 책임을 적극적으로 수행하는
기업이나 조직에 투자하는 것을 말한다. 전통적으로는 ‘윤리적 투자’라고 부르기도 했지만 사회적 책임
투자가 보다 포괄적 개념이다. 투자는 곧 그 사람과 공동체의 인격성을 반영한다고 한다. 우리가
하나님을 믿는 의인이라면 당연히 윤리적인 삶을 살 뿐만 아니라 자신의 투자에도 성경적 가치가
반영되도록 힘쓸 것이다. 이것이 가능하도록 해주는 것이 바로 사회적 책임 투자이다. 성경은 이렇게
말한다. “악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라”(잠 3:33).
여호와 하나님의 저주를 받고도 견딜 개인이나 기업이 어디 있겠는가! 하나님은 정직한 분이시기에
정직한 개인이나 기업에게 복을 내려 주신다. 사회적 책임 투자를 실행하는 투자자는 부정직한 기업에는
결코 투자하지 않는다. 또한 그는 고객에게 저울을 속여서 이익을 추구하는 기업에 투자하지 않을 것이다.
부정직한 기업은 일시적으로 사업이 잘될지 몰라도 어느 순간에 무너져버릴 것이다. 솔로몬은 이렇게
말한다. “속이는 저울은 여호와께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라”(잠 11:1).
셋째는 투자 소득에 대한 십일조를 해야 한다는 것이다. 성숙한 그리스도인들은 개인적으로 소득에
대해 십일조를 한다. 십일조는 투자에도 적용되는가? 물론 그렇다. 성경은 이렇게 말하고 있다. “네
재물과 네 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라 그리하면 네 창고가 가득히 차고 네 포도즙
틀에 새 포도즙이 넘치리라”(잠 3:9-10).
투자 소득에 대한 십일조를 하나님께 바치는 것은 근로소득과 마찬가지로 투자 소득도 하나님께서
주신 것이라는 것을 인정하는 것이다. 우리는 이렇게 생각할 수 있다. 근로소득에 대해서는 인정할 수
있는데 투자해서 번 돈도 하나님께 드려야 하는가? 잠언은 우리가 재물과 소산물의 처음 익은 열매로
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하나님께 드릴 때 우리의 금고를 채워주실 것이라고 말씀하신다. 또한 성경은 우리에게 재물 얻을 능력을
하나님께서 주셨다고 말씀하신다. “그러나 네가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이
재물을 얻었다 말할 것이라 네 하나님 여호와를 기억하라 그가 네게 재물 얻을 능력을 주셨음이라 이같이
하심은 네 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라”(신명기 8:17-18).
잠언은 어느 때는 하나님을 경외하고 다른 때는 하나님을 무시하는 자가 지속적인 복을 받지 못할
것이라고 했다. “항상 경외하는 자는 복되거니와 마음을 완악하게 하는 자는 재앙에 빠지리라”(잠 28:14).

(3) 기독교의 사회적 책임 투자와 적용 영역
사회적 책임 투자란 투자를 결정하는데 개인 또는 공동체의 가치들과 사회적 관심들을 통합하는
것이라고 2004년 에이미 도미니(Amy Domini)214가 말하였다. 사회적 책임 투자는 순전히 미국에서
고안된 것이지만 유럽과 선진국은 말할 것도 없고 최근에는 한국에서도 도입되고 있다.215 전통적 투자는
투자 수익극대화에만 관심을 가지지만 사회적 책임 투자는 투자수익뿐만 아니라 사회 책임을 수행하여
더불어 잘 살 수 있게 만든다. 사회적 책임 투자는 서구 종교 단체의 활동에서 출발하였다.
퀘이커(Quaker) 교도가 북미에 정착하여 무기와 노예 관련한 회사에 투자를 거부하였고 종교단체들은
인류에 해가 되는 상품(술, 무기, 담배 등)을 생산하는 회사에 투자를 하지 않았다. 또한 사회책임 투자의
정신은 존 웨슬리(John Wesley)의 ‘돈의 사용’에 대한 설교에 잘 나타나 있다. 그리고 현대적 의미의
사회적 책임 투자는 십 구 세기에 시작되었다. 인권운동, 여성운동, 반전운동, 환경운동에까지 많은
이슈들을 통하여 사회적 책임이라는 개념에 눈을 돌리게 되었고, 기업경영에까지 이 문제가 확대되었다.
그렇다면 사회적 책임 투자의 투자 성과는 어떠할까? 사회책임 투자는 전통적인 투자방식보다 사회를
긍정적으로 변화시킬 수 있다는 장점이 있다. 그런데 우리가 윤리적 기업이나 사회적 책임을 적극적으로
수행하는 기업에 투자를 하게 되면 시장의 평균수익률보다 더 높은 성과를 낼 수 있을까? 한 연구에
의하면 평균 수준 이상의 윤리 수준을 행하는 30개 회사의 수익률은 시장의 평균수익률보다 더 높았다고

214) Amy Domini, 「사회책임 투자」, 구홍표 외역 (서울: 필맥, 2004), 11-13 .
215) 김형철, “사회책임 투자의 실현방안에 관한 고찰.” 「로고스경영연구」, 2007 년 제 5 권 제 1 호, 21-35.
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한다.216 이 연구에 의하면 과거 30년간 다우존스 산업지수는 다섯 배 상승하였으나 윤리 수준이 높은
30개 회사의 주식은 23배의 주가상승을 기록하였다고 한다. 이 연구 이외에도 여러 연구에서 사회적
책임 투자의 투자성과가 전통적인 투자의 투자성과보다 더 탁월한 것으로 보고되고 있다. 피터 카메조
(Peter Camejo)는 ‘사회책임 투자가 수익률 면에서 탁월할 뿐만 아니라 투자위험의 감소도 가져온다’고
그의 저서에서 주장하고 있다.217
그럼 기독교의 사회적 책임 투자의 적용 영역은 어떻게 적용할 것인가? 지금까지 성경적 투자 원리를
제시하였다. 이제 교회가 이러한 투자 원리를 어떻게 적용할 것인가에 대해 정리해보고자 한다. 이 투자
원리는 교회의 모든 투자 부분에 적용이 가능하지만 본 연구자는 사회적 기업을 중심으로 살펴보기로
한다. 지금은 어느 때보다 교회의 사회적 책임이 중요한 시기라고 2008년 김찬목은 말하였다.218 교회는
세상의 소금과 빛이지만 그 기능을 제대로 하지 못해 개신교 교인이 감소추세에 있는 것은 잘 알려진
사실이다. 인구통계조사에 의하면 전체 종교 인구는 1985년에 42.6%에서 2005년에는 53.1%로 꾸준히
증가하고 있는 추세에 반해, 개신교 인구는 1985년 16.1%에서 1995년 19.7%로 3.6% 증가했다가
2005년에는 18.3%로 오히려 감소하고 있는데, 이러한 기독교 인구의 감소현상이 앞으로도 지속될 것을
2010년 박정윤은 그의 연구 논문을 통하여 말하였다.219
이럴 때 교회가 자체적으로나 혹은 정부에서 정책적으로 지원하고 있는 사회적 기업 창업을 지원하는
것을 통해 사회적 문제를 해결하는데 적극적으로 참여하여 기독교에 대한 부정적 이미지를 회복할
필요가 있다. 교회가 사회적 기업을 창업해서 우리 사회에 아주 좋은 영향을 미치고 있는 대표적인
사례는 메자닌 아이팩이다.220(동아닷컴. 2016. 12. 26 접속). 메자닌 아이팩은 종이상자 제조공장으로
SK그룹과 통일부, 열매나눔재단이 협력해 6억 4,000만원의 자본금으로 2008년 5월에 설립되었다. 이
사회적 기업의 설립목적은 자본주의 사회에 생소한 새터민이 경제적 자립을 통해 한국사회에 잘 적응할
216) Gary D. Moore, The Thoughtful Christian's Guide to Investing, (Zondervan Publishing House Grand Rapids, Michigan,
1990), 108.
217) Peter Camejo, The SRI Advantage: Why Socially Responsible Investing Has Outperformed Financially , (New Society
Publishers, 2002) 183.
218) 김찬목, “교회의 사회적 책임 범주에 관한 실증분석.” 「로고스경영연구」, 2008 년 제 6 권 제 1 호, 41-64.
219) 박정윤, “전통적 기업과 사회적기업의 연계 전략에 대한 탐색적 연구.” 「로고스경영연구」, 2010 년 제 8 권 제 1 호, 1-22.
220) 인터넷뉴스, “메자닌아이팩” [온라인자료], http://news.donga.com/3/all/20110325/35897057/1, 2016 년 12 월 9 일 접속.
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수 있도록 하는데 있다. 교회가 재무적으로나 경영적으로 독립된 사회적기업을 창업할 경우에는
전문적인 지식과 성숙한 신앙을 가진 사람들로 구성된 공식적 조직을 갖출 필요가 있을 것이다.
지금까지 제5장을 통해 성경적 투자 원리의 개념과 투자 원리, 그리고 투자 영역의 범위와 어떻게
적용할 것인가에 대해서 살펴보았다. 그러나 성경, 특히 구약의 말씀을 현대 사회에 그대로 적용할 수
있는가에 대한 것은 충분히 의문의 여지가 있을 수 있다는 것은 본 연구의 한계라고 생각 되어진다. 향후
연구에서는 이에 대한 추가의 심층적 연구가 필요할 것으로 여겨진다.
이제 본 연구자는 이 투자 개념과 원리를 근거로 21세기 한국교회의 사회사업을 위한 실천 모델을
제언하고자 한다. 한국교회의 사회사업은 그 범위를 볼 때 크게 거시적인 범위와 미시적인 범위가 있다.
거시적인 범위는 대상이 누구를 위한 것인가에 대한 문제일 것이다. 교회마다 처한 상황이나 배경이
다르고, 그 대상과 범위가 너무 광범위하기 때문에 하나의 정해진 모델을 제시하기에는 다소 무리가 있다.
또한 미시적 접근은 어느 지역을 연구할 것인가에 대한 문제이다. 지역적으로 대도시지역, 중소도시,
농촌지역, 어촌지역 등 여러 지역으로 구분할 수 있다. 본 연구자는 그 범위를 대도시지역의 교회 규모에
따라 제시하고자 한다.
첫째, 교인 수 100명 미만, 년 예산 1억 미만인 교회를 초소형교회로 보자. 이 크기에 맞는 사회사업
모델로는 아동을 위해서는 선교원 운영, 탁아소 운영, 청소년들을 대상으로 생활상담, 청소년 스포츠
교실, 노인층을 위해서는 양로원 방문, 노인 말벗 서비스, 가사 보조원 파견, 여성들을 위해서는 가정상담,
주부 교실(꽃꽂이, 노래, 요리) 일반을 대상으로는 문화교실(한글, 서예, 한문, 악기 등) 등이 가능하다.
둘째, 교인 수 100-300명 내외, 년 예산 1-3억인 교회를 소형 교회로 본다. 이에 맞는
사회사업으로는 아동 대상은 선교원 운영, 탁아 사업, 청소년 대상은 생활상담, 소년소녀 가장지원,
청소년 스포츠 교실, 노인층 대상으로는 양로원 방문, 노인대학, 노인문제 상담, 독거노인 도시락 배달,
안부전화 하기, 가사 보조원 파견, 여성을 대상으로 가정 상담, 주부 교실, 일반인들을 대상으로 문화
교실 사업이 바람직하다.
셋째, 교인 수 300-1,000명, 년 예산이 3~10억원인 교회를 중형 교회로 보자. 아동 대상으로 선교원
운영, 어린이 집 운영, 공부방 운영, 결식아동 돕기, 어린이 스포츠 교실, 방과 후 프로그램 운영,
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컴퓨터교실, 청소년 대상으로 생활상담, 장학사업, 야학, 독서실 운영, 컴퓨터교육, 소년소녀가장지원,
영화상영, 동아리활동지원(연극, 댄스, 통기타 등) 노인을 대상으로 양로원 방문, 노인문제 상담, 불우
노인 식사제공, 독거노인 도시락 배달, 취업 및 부업 알선, 재가노인방문, 경로원 운영비 지원, 노인
스포츠 교실, 건강 진단 및 강의, 여성을 대상으로 가정상담, 주부 교실, 직업 훈련 및 취업알선, 결혼
예비학교, 좋은 부모 되기 위한 커뮤니케이션, 부모와 자녀와의 대화 학교, 부부 세미나, 가족 세미나
일반을 대상으로 문화교실, 환경운동(폐품 수거, 비누 만들기 등), 교회시설 개방(결혼식, 장례식,
주민모임, 만남의 장소 등), 신용협동조합 운영, 농산물 공동구매, 노숙자 쉼터, 직업 상담 및 취업 알선,
빈민 구호, 무의촌 봉사, 장애인을 대상으로 장애인 시설운영비 지원, 장애인 시설 방문, 재가복지 서비스,
장애인 재활 지원, 이/미용 서비스, 목욕 서비스 등의 사회사업이 가능하다고 본다.
넷째, 교인 수 1,000-3,000명, 년 예산 10-20억원 미만인 교회를 대형 교회로 보자. 아동 대상은
선교원 운영, 어린이 집 운영, 탁아 사업, 결식아동 도시락 보내기, 맞벌이 부부 가정 초등학생 방과 후
지도 및 보호, 청소년 대상은 청소년 생활상담, 장학사업, 야학, 독서실 운영, 컴퓨터교실 운영, 소년소녀
가장 지원, 직업훈련, 기숙사 및 장학관 운영, 체육시설운영, 청소년용 지역사회 신문제작, 근로청소년을
위한 음악회, 노인층 대상은 양로원 방문, 노인문제 상담, 불우 노인 식사제공, 독거노인 도시락 배달,
취업 및 알선, 재가 노인 방문, 경로당 운영비 지원, 건강진단 및 보건 강의, 노인 클럽 결성 및 활동, 노인
스포츠 교실, 노인 외출 시 교통서비스, 여성 대상으로 가정 상담, 주부 교실, 직업훈련 및 알선, 모자원
운영, 미혼모 시설 운영, 윤락 여성 선도의 집 운영, 일반인 대상으로 문화교실, 환경운동, 교회 시설 개방,
신용협동조합 운영, 농산물 공동구매, 노숙자 쉼터, 직업상담 및 취업알선, 빈민 구호, 무의촌 봉사,
실직가정 지원센터, 생수 공급, 지역신문제작, 교회 차량 무료 운행, 알뜰시장 개최 등의 사회사업이
바람직하다.
다섯째, 교인 수 3,000명 이상, 년 예산 20억 이상인 교회를 초대형 교회로 보자. 아동 대상으로
선교원 운영, 어린이 집 운영, 탁아 사업, 결식아동 도시락 사업, 맞벌이 부부 자녀 방과 후 지도 및 보호,
컴퓨터교실, 음악교실, 미술교실, 스포츠 교실 운영, 청소년 대상은 생활상담, 장학사업, 야학, 독서실
운영, 컴퓨터교실, 소년소녀가장지원, 직업훈련, 기숙사 및 장학관 운영, 체육시설 운영, 청소년용
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지역사회 신문제작, 근로청소년을 위한 음악회, 청소년 문화사업, 비행 청소년 지도, 노인 대상은
노인복지관 운영, 양로원 방문, 노인문제 상담, 불우 노인 식사제공, 독거노인 도시락 사업, 취업 및 부업
알선, 재가 노인 방문, 경로당 운영비 지원, 무의탁노인 가정방문, 노인대학 운영, 양로원 운영, 독거노인
효도 관광, 노인관련 출판물 제작, 여성을 대상으로 노인복지관 건립 및 운영, 가정 상담, 주부 교실,
직업훈련 및 알선, 모자원 운영, 미혼모 시설 운영, 윤락여성 선도의 집 운영, 성폭력 상담, 일반을
대상으로 종합복지관 건립 및 운영, 문화교실, 환경운동, 교회 시설 개방, 신용협동조합 운영, 농산물
공동구매, 노숙자 쉼터, 직업상담 및 취업알선, 빈민 구호, 무의촌 봉사, 실직가정 지원센터 운영, 생수
공급, 지역신문제작, 교회 차량 무료 운행, 알뜰시장 개최, 장애인을 위해서는 장애인 복지관 건립 및
운영, 장애인 시설 운영비 지원, 장애인 시설 방문, 장애인 재활 지원, 장애인 홈 그룹 운영, 장애인
수용시설운영, 정신건강센터 운영 등의 사회사업을 추천한다.
한 연구에 의하면 교회의 사회적 책임 수행에 있어서 담임목사를 비롯한 전담 교역자가 가장 무거운
책임이 있는 것으로 분석되었다고 한다.221 현재 우리의 사역 현장은 다변화하는 세상의 속도를
따라잡기에는 다소 힘겨움이 느껴진다. 우리의 책임이 그 만큼 막중하다는 반증일 것이다. 그러나
우리에게 주어진 사명을 잃지 않고 책임감 있게 발전시켜 나간다면 분명 성장의 열매는 지역 교회에
나타나게 될 것이다.

221) 김찬목, “교회의 사회적 책임 범주에 관한 실증분석.” 41-64.
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교회는 오로지 하나님과 그 분의 음성, 성경의 증언에만 관심을 기울여야 한다. 성경의 원천, 핵심 및
그 대상은 바로 예수 그리스도이다. 그 예수의 이름으로, 예수의 말씀을 듣고, 그 말씀을 통해 그분의
영과 숨결을 받아 누리고, 복음 안에 변화된 성도가 서로 사랑하며 섬기기 위해 모이는 공동체가
지역교회이다. 여기에서 그치면 안 된다. 그 결과 교회는 다시 밖으로 나가야 한다. 세상을 복음으로
변화시키는 흩어지는 공동체가 되어야 한다. 본 연구는 교회 성장을 위한 방안으로 흩어지는 공동체의
일환을 고찰했다. 21세기 한국교회가 어떻게 하면 정체가 아닌 성장의 길로 나아가 하나님의 지상명령을
수행할 수 있으며, 성장하는 교회로 그의 나라를 영구히 유지 할 수 있을 것인가에 대한 고민으로부터
시작했다.
이를 위해 먼저 교회 성장의 성경적 근거를 확인했고, 신학적 이론들을 통해 교회 성장은 하나님의
뜻이며 반드시 이루어야 할 과제인 것을 살폈다. 또한 자비량 사역과 성경적 투자 연구를 통해 그
구체적인 적용 사례를 들었고, 적용 가능한 개념과 범주에 대해서도 살펴보았다. 이를 목회 현장에
적용하기에는 경직된 한국교회의 전통과 통념, 부정적인 시각이 있음도 보았다. 그럼에도 불구하고
한국교회가 직면한 마이너스 성장이라는 위기상황, 사회가 교회에 요구하는 측면, 다양화 되는 목회
환경에 목회자가 진정성 있게 직면하지 않을 경우 위기극복의 길은 묘연해지고, 한국교회 미래는 없다고
본다.
하나님께서 세상을 창조하시면서 그 중심에 인간을 두셨다. 즉 인간이 살아갈 수 있도록 순서대로
계획적으로 사람지향적인 창조활동을 하셨다. 그리고 하나님의 형상을 부여하여 본질적으로 그분께 영광
돌리는 삶을 살도록 하셨다. 그러나 인간은 하나님과의 언약을 저버리고 타락하여 하나님과 단절된 삶을
살게 되었다. 이러한 인간을 본래의 모습으로 되돌려 놓기 위해 많은 선지자들과 예언자들을 보내었으나
듣지 아니하여 급기야 하나님 스스로가 대속 물로 십자가에서 죽으시기까지 하였다. 그리고 부활하시고
다시 심판주로 오실 것을 약속하셨다. 이 모든 과정이 하나님께서 사람을 얼마나 사랑하시는지를 분명히
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보여 주시는 것이다.
이런 본질적인 하나님의 사랑을 교회가 실천하자는 것이 교회가 투자의 개념으로 사회로 나아가는
연구의 핵심이다. 전통적인 목회 환경에서 ‘투자’라는 개념은 생소할 수 있다. 하지만 5장에서 살펴 본
성경적 투자 개념은 목양의 대상인 성도들은 물론, 복음전파의 대상인 비신자들을 이해하고 파악하고
접근하는데 매우 중요한 기준과 원리를 제공한다.
교회의 사명을 잘 수행하기 위해 교회가 속한 인근 지역의 필요를 알아야 한다. 교회가 정보를
수집하고 정리하는 것이 교회사회사업의 첫 걸음이다. 영적, 전인적 회복을 원하는 주민의 필요에 대한
다각적인 정보를 수집하고, 생성된 정보를 교회 내 구성원들과 공유하여, 전 교회적으로 반응할 수
있도록 하는 것이 성경적 투자의 원리이다.
본 논문에서 여러 사례들을 통해서 성경적 투자 원리로 사회사업을 성공적으로 하고 있는 모델들을
살펴 보았다. 그것이 대 사회의 접촉점이 되어 복음전파에 결실을 거두는 사례들도 분석했다. 이제
한국교회가 건강한 사회사업을 전략적으로 풀어내기 위해 몇 가지 숙제를 제안해본다.
첫째, 목회자 중심의 사회사업 운영은 지양되어야 한다. 사회사업은 매우 전문적인 영역이다. 결코
목회자 혼자서 할 수 있는 영역이 아니다. 많은 경우 교회를 크게 성장시켰거나, 열등의식이 큰
목회자일수록 권위주의와 절대 권력을 행사하려고 한다. 교인들에 대한 침묵 강요, 영적 교만의 자세로
교회와 사회사업을 운영할 경우 이 사업은 불발로 그치고 말 것이다. 평신도와 목회자가 함께 동역할 수
있는 분위기와 토양을 마련해야 한다.
둘째, 목회자 재교육이 시급하다. 사실 목회자들은 신학교 졸업 후 십 수년간 목회에 전념하다 보면
막중한 목양 업무의 부담으로 자기계발에 투자할 시간을 놓치는 경우가 허다하다. 그러다 보면 시야는
좁아지고, 자기 생각에 고착되게 마련이다. 교인들은 다양화, 전문화 되는 사회 현상에 영향을 받고, 그에
따른 전인적인 필요와 요구들도 변화되어 가는데, 목회자는 이를 감지하지 못한 결과 교인들과 점차
괴리되는 불통 목회자로 전락할 수 있다. 이를 방지하기 위해 교단 수준의 목회자 재교육 프로그램이
도입되어야 한다. 이 프로그램 안에는 보다 전문적인 프로그램들이 세팅 되어야 한다. 목회자는 목회
전문가다. 목회가 무엇인가? 세상을 살아가는 성도들을 목양하는 것이다. 그렇다면 그 어느 때보다
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빠르게 변화하는 세상을 살아가는 성도들의 삶의 현장에 대해 관심을 갖고 접근해야 한다. 하지만
대부분의 목회자들이 세상을 몰라도 너무 모른다. 상담을 요청하면 ‘기도합시다’, ‘하나님의 뜻을
따릅시다’, ‘하나님은 우리에게 좋은 것 주시는 분이십니다’ 정도의 답변에 그친다. 물론 그것도 필요하다.
그러나 목회자가 교회가 속한 지역에 대한 구체적인 정도, 성도가 삶의 현장에 겪는 치열한 문제들에
대한 최소한의 이해와 전문지식까지 갖춘다면, 성도들도 목회자를 신뢰하게 될 뿐 아니라, 목회자의
설교도 소통 능력이 상승할 것이라 본다.
셋째, 대사회적 전문직 양성 프로그램이 필요하다. 개교회를 위한 교육과 영성 훈련 프로그램은
그동안 충분히 진행되었다. 이제는 대사회적인 전문직을 수행할 수 있는 전문 사역 프로그램을 교단이나
신학대학원 차원에서 상설로 개설하여 대사회적 지도자들을 육성해 나가야 할 것이다. 10년 앞을
내다보고 지금부터 투자해야 할 것이다. 이렇게 함으로써 교회는 사회의 변화를 감지하고, 교회의 한계를
극복하는 것은 물론, 오히려 더 적극적으로 사회에 들어가 영향력을 줄 수 있는 교회로 전환되고
개혁되는 기반을 만들 수 있다.
본 연구는 교회 성장을 위한 성경적 투자 개념 도입을 위해 화두를 던지는 초보적 단계의 연구물일
뿐이다. 앞으로 더 많은 연구와 실증적 분석이 필요하고, 이를 통한 이론적 체계화와 실천적 결과물들이
나와야 한다. 이를 통해 교회와 사회사업의 통합적 이해와 사회변혁을 위한 더 구체적이고 조직적인
전략적 접근에 관한 더 많은 후속 연구가 수행되어야 할 것이다

APPENDIX A
부록 A
설문지

1. 설문대상자에 관한 질문(1~5문항, 3분/해당사항에 V 해주세요)
1) 당신의 성별은 무엇입니까?
(M□/F□)
2) 당신의 나이는 몇 세입니까?
( 16~25 □ / 26~35 □ / 35~46□ / 45~55 □ / 56~65 □ )
3) 당신의 소속은 어디입니까?
( 교회 □ / 선교단체 □ / 비영리 기업 □ / 학교 □ / 기타 □ )
4) 교회에서의 당신의 직분은 무엇입니까?
( 목사 □ / 장로 □ / 집사 □ / 권사 □ / 평신도 □ / 학생 □ )
5) 교회 내에서의 당신의 봉사의 직임은 무엇입니까?
( 교역자 □ / 예배봉사자 □ / 교사 □ / 일반봉사자 □ / 기타 □ )

2. 한국교회의 인식에 관한 질문(10문항, 10분/해당사항에 V 해주세요)
6) 지금 한국교회가 정체기에 있다고 하는데 이에 대해 어떻게 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
7) 위의 6) 문항에서 “그렇다”라고 하셨다면 그 이유가 무엇입니까?
아래에 기록해 주시기 바랍니다.
8) 현재 한국 교회의 경영이 제대로 이루어 지고 있다고 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
9) 위의 3) 문항에서 “그렇다”라고 하셨다면 그 이유가 무엇입니까?
아래에 기록해 주시기 바랍니다.
10) 한국교회가 변화해야 한다는 것에 대해서 동의하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
11) 위의 10)문항에서 “그렇다”라고 하셨다면 그 이유가 무엇입니까?
아래에 기록해 주시기 바랍니다.
12) 한국교회가 변화해야 한다면 어느 구조에서부터 시작해야 한다고 생각하십니까?
( 조직 □ / 재정 □ / 교육 □ / 제도 □ )

143

144
13) 한국교회가 그 역할을 감당하기 위해서 가장 시급한 것이 무엇이라고 생각하십니까?
( 재정확충 □ / 사역확장 □ / 교육사역 □ / 선교사역 □ )
14) 교회가 효과적으로 사역을 감당하기 위해 가장 필요한 것이 무엇이라고 생각하십니까?
( 재정 □ / 인적자원 □ / 교육자원 □ / 시설 □ )
15) 섬기는 교회의 재정 및 인적자원이 사역을 감당할 만큼 충분하다고 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )

3. 논문의 주제와 관계된 설문(10문항, 10분/해당사항에 V 해주세요)
16) 오늘날 한국교회가 총체적인 위기를 맞이하고 있다고 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
17) 위의 11)문항에서 “그렇다”라고 하셨다면 그 이유가 무엇이라고 생각하십니까?
아래의 보기에서 선택해 주시기 바랍니다.
( 기독인구감소 □ / 교회재정부족 □ / 시스템부재 □ / 교역자자질부족 □ )
18) 교회가 역동성 있게 주어진 사명을 감당하는데 있어 가장 우선적으로 염두에 두어야 할
부분은 무엇이라고 생각하십니까?
( 재정 □ / 행정 □ / 교육 □ / 전도(선교) □ )
19) 자신이 섬기고 있는 교회에 선교적 기능을 감당하는 사역이 있습니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
20) 위의 19)문항에서 “그렇다”라고 하셨다면 그 사역의 내용이 무엇인지 아래에 자세히
기록해 주시기 바랍니다.
21) 만일 교회가 비영리단체 혹은 기업을 통해 전도(선교)적 기능을 감당할 수 있다면 교회가
비영리성 혹은 영리성 사역을 감당하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?
( 가능하다고 생각한다 □ / 불가하다고 생각한다 □ / 잘 모르겠다 □ )
22) 출석하고 있는 교회가 기업을 통해 사역의 방향을 확장할 수 있다면 어떤 분야의 기업을
적용할 수 있다고 생각하십니까?
( 사회복지분야 □ / 의료분야 □ / 교육분야 □ / 상담분야 □ / 일반분야 □ )
23) 교회가 재정을 투자하여 기업을 설립하고, 설립한 기업을 통해 교회가 전도 및 사역의
방향을 공조할 수 있다고 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
24) 현재 섬기고 있는 교회가 비영리 혹은 영리를 추구하는 기업의 설립을 시도한다면
찬성하시겠습니까?
( 찬성한다 □ / 찬성하지 않는다 □ / 잘 모르겠다 □ )
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25) 자신이 섬기는 교회 혹은 주변 교회에서 기업과 연관된 사역을 하고 있는 것을 알고
계십니까?
( 알고 있다 □ / 모른다 □ / 관심 없다 □ / 잘 모르겠다 □ )
26) 위의 25)문항에서 알고 있다고 답하셨다면 그 사역의 내용이 무엇인지 아래에 기록해
주시기 바랍니다.
27) 기업이라는 접촉점을 통해 교회가 성장할 수 있는 방법이 있다고 생각하십니까?
( 성장할 수 있다고 생각한다 □ / 성장할 수 없다고 생각한다 □ / 잘 모르겠다 □ )
28) 자신이 신앙을 가진 기업가 혹은 기업과 연관된 직종에 종사한다면 교회와 연합하여
전도(선교)의 현장에 함께 할 의사가 있으십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )
29) 위의 28)문항에서 “그렇다”라고 답하셨다면 그 이유가 무엇인지 아래에 기록해 주시기
바랍니다.
30) 교회 경영과 기업 경영이 유사점이 있다고 생각하십니까?
( 그렇다 □ / 그렇지 않다 □ / 잘 모르겠다 □ )

※ 설문에 응해 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다.
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